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\ . > ABSTRACT
Recent research in second language acquisition has indicated that 
two variables that affect the acquisition of a second language are the 
factors of- time and input The success of immersion teaching is 
significantly linked to these factors. In an attempt to duplicate the 
optimal learning conditions of French immersion in the French core 
dassropm which include the teaching of subject matter in the target 
language, modules based on Canadian history were developed. These 
modules cover the Habitation of Port Royal from 1604 to 1608 and the
life and death of Louis Riel. The^e mbduies contain all the necessary
• .  )
documentation for implementation in a Grade 7 and Grade ,8 classroom 
including lesson plan's, content and various activities and tests.
These modules will be used in designated classrooms in Halifax 
city, and Halifax county. An ethnographic and quantitative study will be 
conducted in the pilot classrooms to determine if the implementation of 
these modules as an extension to tl*  regular French core prr^ram will in 
any way contribute to increase communicative ability or language 
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New Directions in Second Language Teaching
Today, bilinguaiism has become an important socioeconomic Issue In
i
Canadian society, ft promises access to upper level federal government jobs 
or positions. It has (become financially rewarding ,to become bilingual. Prior 
to the 1960 s, French eilsted almost entirely in Quebec and most Canadians 
were content to leave it there. With the establishment an "Official 
languages law, reports such as Rovaf Commission of . Enquiry oa 
Bilingualism afld Biculturalism (1969) and the ̂ increasing movement 
towards separatism in Quebec. Canada has now become recognized as a 
bilingual country. Bilingualism is îm \^no !n i,c  necessity and second 
language curriculum and teaching in Canada have received a new impetus.
Immersion programs which became popular in the seventies after the 
St Lambert e jpériment have authenticated the merits of bilingualism and 
influenced society s view regarding second language acquisition (Lambert 
and Tucker, 1969; Swain and Lapkin, 1982). The success of immersion 
programs has occasioned a crisis in the regular programs offered within
different school systems. The Core French program was no longer j
considered a viable a l^ n a iiv e  to immersion program!! Core programs 
were not generally ’ producing stindents who were functionally bilingual 
while immersion courses were suoÆssfulin this area.
In Core,French classrooms teachers wer^, cognizant of the fact that 
, their students will, in the majwity of cases, remain unilingual. This is a
-  1 -
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cause of conceri) for second language teachers ftM" the ultimate goal of any
teaching is mastery of the subject taught ' ‘
.
One of the key factors in developing second language proficiency is the,
*
.environment. It is very difficult to create a French learning environment in 
an Anglophone school and community' Curriculum outlines and subject 
lime allotments lend to restrict teachers' and students’ use of the language ‘ 
as a communication tool in the classroom. Although recent studies see,m to 
state that functional language teaching or fapproche communicative" is 
the wave of the future in the teaching of French as a second language (fSL), 
many teachers are still unfamiliar with this method, provincial 
governments have issued documents stating required amounts time 
which must be devoted to each of the four skills, yet it is difficult to ensure 
that teachers do not stress oral and written grammar and writing to the 
exclusion of speaking and listening.
As a classroom teacher of FSL, one is constantly in the dilemma of
‘ . . .
teaching junior high school students to speak and understand French in an 
environment where the materials and time allotment are not geared for 
communicative ability. Having carefully reviewed the success of immersion 
programs and their unmitigated appeal to the public, it. became evident 
that certain adaptations can be made to the Core program which will 
guarantee exposure to French i^ a realistic context.
)
j
~ 2  -
■ , • cy
The Creation of Modules
Because the’ use of FrAich as a tool iii the teaching of other subjects 
vAs the basis for success in the immersion programs (French used as a 
vehicle of communication and not an end to be studied in itself). 1 decided 
to create two new units in history and to teach those units in French in 
grades seven and eight. These modules will be: 1, the establishment of Port 
Royal and 2, the trial <rf Louis Riel. The Pwl Royal module will œver a 
mpriih s time daily in the grade seven curriculum while the Riel module 
will cover two weeks in the grade 8 program. The schedules may vary but 
the time allotment, especfiflly in tefifis of a minimum, must remain the 
same. . • '
J '
In 1984 1 developed a curriculum module in French based on the
■ . . ' 
arrival of the Europeans to Nova Scotia and their establishment at Port
Royal. The period between 1603-1607 in Nova Scotia was one in which the
language spoken was Itench. The arrival of Samuel de Champlain and the.
establishment of a colony in Port Royal has been an-integral part of all
history curricula i^Nova Swtia. Hence, the information was. to a. certain
degree, familiar to the student. *
This course was taught entirely in French and lasted approiimaiely 
three monihs^for two periods of forty-five minutes per week.. The 
curriculum in grade seven and the notes of the history teacher on staff 
were used as a basis for my data. During these two periods a week the 
students were eipected to answer in French to their ability. They were 
evaluated on their knowledge of history in French. Other activities included 
the creation of a newspaper of the time which was partially written in
- 3 -
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French and an evaluation of iheir performant» in the re-creation of an 
evening in I  Ordre d ^ o n  Temps (The Order of Good Cheer).
' '
The project was a success and was repealed for two years in my
school; This curriculum innovation generated much interest at the School 
*
Board level and among the principals of my district.
The Halifai District School Board granted my request for a sabbatical 
leave so that I might develop other modules for the junior high history 
curriculum.
In September of 1987 there will be a history course offered entirely
in French at all of the senior high schools. Based on the success of my first
. '^.1 module, the two new units including the revised Port Royal version will be 
Ï . I . '
“t  introduced into some of the local junior high schools. Eventually, students
whcAhave been exposed to my pilot modules will be able to funnel directly
into the senior high program. For the first time in Nova Scotia students in a
Core program will be able to study history in French.
'
Two teaching modules'will be part of my Action Research Study. These^
instructional modules will be in French'and,will permit either a French or a
—N bilingual history teacher to teach a part of the history curriculum in
'  *
French.
The modules will be identical in format although the content will
differ. Each module will comprise a -first section concerning goals and
objectives, a second section covering the content to be taught, a third
section including activities, a fourth section showing methods of evaluation,
and a fifth section outlining necessary resources. The documents which




being taughi in English. The modules can be laughi wilhin Ihe French class, 
the history class or as a separate time-tabled item.
The main (Ajectives of the modules will be on the progress of students 
in relation to the acquisition of French .and the history concepts to which 
they are being exposed.
'
The modules will supply a rea lty  to the French classroom which has 
previously been missing. French will be used for leaching, communication, 
and evaluation. Students will be presented with toother view of history; 
they will be able to understtod the concept of bias when they review 
differences between the English and French recording ctf historical data 
The emphases in the classroom will be on students' personal opinions and 
ihe ability to discern. They will progress beyond the giving of rote 
/esponses which is ofiep evident in the second language classroom. The 
expansion of French vocabulary will be an important part of each module. 
This vocabulary ‘ w iir involve wcwds not usually presented to second 
language students at this proficiency level in French.
Testing and Evaluation
*
Evaluation in’the second language is a challenging area. Valette (1967) 
divides tests into two categories: discrete-point tests and global tests. 
.Discrete point testing is limited to simple and multiple choice-and short 
answer items. It verifies to see if the s tu d e j^ h as  mastered specific 
elements of the largj?i language such-as-iphonemes. vocabulary, and 
structural patterns. Discrete point telling emphasizes mechanical skills, 
knowledge and transfer. Global tests are more cohithunicative oriented;
5 -
they measure the student s ability to. understand and use the second
' S .
language in the appropriate context. Gl<*al tests measure communicative 
competence. The.perfwmance c^jectives are open-ended and the students 
demonstrate the skills they possess in order to communicate the 
knowled^ they have received,
A
It is necessary to develop all four skills in a global course. The 
acquisition of these skills requires the student to engage in communicative 
practice (Guntermann and Phillips, 1979). Testing should also be based oh
four skills of listening, speaking, reading,, and writing. In the
'  .1 
iculum guides of Noya Scotia the emphasis is placed on the acquisition
of these four skills.
In the listening tesj, students can match single item pictures to words t'
t  '
sentences, multiple item pictures in a true false formal, mulliple-item 
res identifications of for ms. .passage comprehension, etc. This is known 
as discreie-poini testing.
On the oral test (Valette, 1977) the student can be asked to describe 
situations, give target language defihitîôns, answer questions in the target 
language, describe a sequence of activities, talk about certain topics, or 
su b m it^  an interview. This type of testing is known as global testing.
The reading tests which will be a part of the curriculum modules can 
be v&abulary based, single item pictures - mashing formal, classifications 
both implicit and explicit, target language definitions, logical inferences, 
obtaining information and passage comprehension.
-  6  “
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Evaluation the Modules
^ The Action Research Study will be evaluated on the viability its 
implementation in the schools within the Halifai District Bo^d. A 
judgemental report as to the validity, feasibility, and cwrectness Of both 
French and historical data will be given by two judges. These judges will'he 
the French and Histoi^ Curriculum Consultants of the Halifai District School 
Board. The project is already pml of a Five Year Curriculum plan proposed 
by the School Board and it is eipected to be piloted in September of 1987. 
tw o modules are also.being planned for the grade 8 curriculum.
These curriculum modules, based on past success, are an innovative
way to eipand the French Curriculum. The students are motivated and do
not appear to eiperience serious difficulties either with the historical
concepts <x the French vocabulary and structure necessary to participate In
the coursdrThe modules are a means of revitalizing and eipanding the Core
curriculum without extraordinary expense or lime taken from other
#■
subjects. It is also a means of introducing culture into the French 
curriculum, a component which is lacking in most prc^rams. Therefore, it is 
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Language Acquisition and Language Learning
Cummms (!9 8 l)  has determined four different kinds of learners; the 
tourist, survivor, immigrant, and the ordinary citizen. He emphasizes that 
the tourist and the survivor acquire interpersonal communication skills
a
while the immigrant and the citizen develop cognitive-language academic 
language proficiency. The first two groups seem to follow the process of 
lan g u ie  acquisition as defined by Krashen (1981): that is, the learners 
subconsciously acquire a language in order to communicate. The language 
is acquired naturally and implicitly. In contrast, the immigrant and the 
citizen have progressed beyond language acquisition, already acquired the y  
basics of the language necessary for communication, and are now learning 
a language. This refers to a conscious knovjledge of the second language, 
comprehending and understanding the rules of the target language. Thus, a 
person begins to acquire competence, in a second language, and then, as the 
learning prt^resses. the monitor hypothesis plays an increasingly greater 
role. ICrashen (1981) ,stales that formal rules play only a limited role in 
second language performance; the monitor, on the other hand, acts to make 
changes in the form of utterances after they have been produced. This Is 
supported by Slevick (1980) who compares the critical'self with the 
performing self.
-  8  -
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Language Proficjency and Communicative Competence
in a classroom, teachers are very often concerned with language 
prcrficiency and not communicative competence. It is im putant for a 
su(x>essful program to combine the two components so that a student can 
be first communicatively competent and gradually, more and more 
linguistically proficient as well. Wong-Filmore (1983) has noted that 
competency precedes proficiency in language acquisition. Stern (1982) 
suggests a multi dimensional curriculum that has fiye components:
J
language, grammar, culture, communicative activities, and general language 
education. '
Comprehensible Input
The teaching of French as a second language necessitates that the 
teacher be sensitive to the learning styles of each individual student. 
However, the communication learning process involves two major phases. 
1 ) aural and reading comprehension; 2) oral and written production.
Listening Comprehension ^
' '
In order for the message to be understood and the correct processing
of information to take place, Duchan and Katz ( 1983) suggest that syntactic
compleiity, semantic difficulty, rate, redundancy, and .contextual cues in
the presentation of material are critical Therefore, the teacher needs to




have a clearer articulalion of words and phraWs, Ose a high frequency 
vocabulary, a syntactic simplification of sentences, andISSe less slang and . 
idioms. Educators also need to be trained to give more processing time to 
the listener and to be adept understanding non-verbal responses which 
signal a lack of understanding on the listener’s part. Swain 11986) has 
attributed the use of leiical items in content, pictures, gestures, and body 
language as itaportant factors in the success of the s t u d e ^  in French 
' immersion prt^rams. In this manner optimal conditions yili be created to 
facilitate listening comprehension.
In terms erf comprehension, there is first a need for comprehensible 
input. The teacher must provide the necessary input in a classroom when 
no outside influènce in the language is possible. The teacher can provide 
the students with .a type of teacher talk which is understandable to them 
but which at the same time forces students to grasp world knowledge and 
in the process, words and certain meanings with which they, are unfamiliar. 
,Krashen 11982) defines this theory as the input hypothesis. He believes 
that the second language acquirer moves from a present level of 
competence i to the neitj' level + i  by having language input which is above 
his/her current level 6f Competence and which forces the acquirer to 
search for the meaning of the message by using conteitual clues, his/her 
knowledge of the w^rld and eitra  linguistic information Krashen also , 
' stales that when communication is successful and in sufficient quantity i « 
Iw ill be provided automatically.
-  1 0 -
Reading Comipreheiisioo
X
In terms reading, research has indicated that there is a fair 
relationship between one's reading ability in the first and second language 
(Carey and Cummins, 1957; Lapkin and Swain, 1961; Swain, Lapkin and 
Barik, 1976). If this is the. case, any of bur students coming into the French 
classroom do not possess adéquate reading skills in their maternal 
language. Hosenfeld (1977) has perfected a series of strategies for general 
decoding behavior which permit a student to improve his/her ability to 
read in a second language. She has also outlined a process which will 
permit the student to discover these reading strategies. These strategies 
include: 1) constant consideration of the story; 2 ) using conteitual clues, 
relating French and English cognates; 3) identifying the grammatical 
function of an unfamiliar word; 4) assessing the appropriateness or Ic^ic of 
a guess; 3) developing sensitivity to a different word order in a foreign 
language: 6 ) referring to the title, side gloss and illustrations to draw 
inferences; 7) using the glossary œrrectly; and 8 ) circling back in the te ll 
to correct inaccurate guesses, to complete incomplete sentences and to 
combine words and phrases into a meaningful sentence.
Barrett (1968) distinguishes f iv e ^ il ls  necessary for reading; literal 
comprehension, reorganization of the ideas in, the text, inferential ability, 
evaluation, and appreciation. Davies and Widdowson (1984) classify 
reading comprehension questions under the following headings: direct 
reference questions, inference questions, supposition questions, and 
evaluation questions.
-  11 -
The student’s ability to read is an impwtant factor in the success ctf 
the project. Before beginning the teaching <rf the modules. I plan to 
organize remedial sessions on decoding with the students (Hosenfeld, 1977) 
and will help them to develop their own decoding strategies. This 
preparation should\nable the students to read the authentic documents 
which are a vital part <rf the module. '
Difficulties in reading in a second language can also be caused by poor 
second language knowledge. ,A student may not have the necessary 
vocabulary and grammatical structures necessary to read a given selection.
It is essential that the reading be only one level beyond the reader's ability 
(Krashen s i + JL).
The Affective Filter
We know that the quality of language input depends as much upon 
emotional t^enness asJt does upon physical sensitivity and ability to grasp 
the data. Not only* does an emotional state affect encoding but it will also 
affect language production and performance (Krashen, 1982).
In the classrpom setting there is a need for a low or weak affective 
filter. This low or weak filter enables students to respond more effectively 
to language acquisition initiatives by creating motivation, self-confidence, 
and a feeling of well-being (^ashen. 1982). The student should not be put • 
on the defensive; there should be no forcing of speech production before 
the student feels ready. The emphasis should be on the message and not 
the form so that error correction is minimal. Cohen and Swain (1976) state 
that in the process of second language acquisition a silent period should be 
allowed so that the exposure to input can be increased.
- 1 2 -  %■
Modulés IS a Source of Input
Ttie most successful attempts at second language teaching and 
learning have occurred in the French immersion programs in Canada. 
French immersion teaches the basic skills erf the regular English program, 
but the language of instruction is French. The children are exposed to large, 
amounts of input (Krashen, 1981) and progress slowly to the production off
^ e  language itself. The emphasis is on comprehension and not production 
skills at the beginning of the learning process (Swain and Lapkin, 1986).
- . Û
The differences which exist between the Cwe and immersion programs can 
be categorized under time spent listening to the target language and use of 
French as a communicative vehicle. The fact is tfifai immersion does not 
instruct about the second language as does the Core program, but instead it 
focnsses on content and not form. Grammar is taught on a need-to-use 
basis^^The-aeaching of grammar is incorporated progressively into the 
curriculum as the student- moves beyond elementary communicative 
ability.
The modules that I am preparing for use in the classroom are an 
attempt to extend to Core programs the sutxess of late immersion programs 
(Swain and Lapkin, 1986), Students who enter late immersion possess a 
minimal exposure to French. They have studied French in elementary 
school, during four twenty minute periods a week. This means that the 
student has a certain basic French vocabulary and simple syntactic 
structures. The teaching of a subject such as history in French will increase 
the language input in the French classroom. French will be used as a tool to 
communicate œntent and the students will have to listen and wmprehend 
in the target language. '
- 1 3 -
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Oral Production
It is important to note that students will be encouraged to answer in 
French although no student will be pressured to produce before he/she 
feels ready. The emphasis will be on the input, the ability students to 
communicate a message, and the correctness of content and not form 
Vocabulary will be presented visually and with the use of verbal clues
Written Production
In many cases the skill which is used most often in a second language 
classroom is writing. Hoyever. writing is often confined to pre determined 
grammatical segments, structures and vocabulary, th e  abilfiy to write well 
is a skill which is (rflen und#&developed in a child s first language. 
Therefore, i t 'is  extremely difficult to ensure faultless production in a 
second language. '
The writing component in the modules will not be as e m p fias i^  as
the other three skills. Writing iri the classroom Will follow an a u i^
comprehension stage, and a communicative stage where the student will
t
have answered questions, advanced opinions, and discussed the subject 
matter. Answers to questions can readily be found in the printed texts and 
students will be shown how to answer questions. However, certain 
vocabulary items can be tested such as map names and occupations 
Students will also be asked direct questions with which they are familiar 
and they must respond in French.
■i
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The use of these two modules in the classroom should provide an 
optimal learning environment. The material used will be œmprehensible 
based on a subject the students have taken and on knowledge which has 
already been peripherally taught in the preceding grade. The material has 
not been chosen according to grammatical sequencing but rather is based 
on the reality of the historical concepts.
The anxiety of a student may be lessened by ensuring that the level of 
the material is comprehensible, tl>at a silent period is allowed and that less 
attention is paid to form.
Recent studies (Morrison et al., 1980) on the—teaching of subject 
matter in French showed substantial gains in second language proficiency 
and mastery erf the subject matter. A study at the University of Ottawa 
(1984) based on the teaching of. psychology in Ffench to English students 
also demonstrated, that the students exhibited less anxiety in the use of 
French, had a better opinion of their own ability in French, and had a 
greater desire and intent to use their second language The teaching of a 
subject matter in French provides a bridge between language learners and 
native speakers. It gives a unitingual child in a unilingua! environment the 
opportunity to function in ways that parallel the performance of native 
speakers of that language.
-  15 ~
R et^ o o sh ip  of Modules to Theory
This research action paper is composed oL tw o^odules. At the
beginning (rf each module are the historical goals of the module the
linguistic goals. The goals are written in French and are meant to be
distrihuied^nd discussed with the students,
’
In the module on Port Royal 1 began my presentation- with a
familiarization d" the maps included in this chapter. I chose to begin with
the maps fw both a linguistic and historical reason. Linguistically the map
can be explained concretely, the children are able to recognize the map 
. -
{Swain, 1986) and thus, possess a certain prior knowledge. Historically the
children are then?able to understand how the content which they are about
to learn fits into a time frame. Using’ the map also involves a physical
response from the student because the teacher can ask students to point
out. place, mark. etc. certain names on the map. Placing the names on
individual maps and copying the names in French is part of a
familiarization process with the language.
The students are then presented with a link t>eiween geography and 
history and why the relationship was so important to the success or failure 
of a settlement. There has bt^eïTal^nguage progression from single words 
to sentences and formal structures. The language has become more 
complex; however the -preser^W nse of the verb is still used as most 
students have^ already acquired a basic sense of the formation of the 
present tense.The questions at the end of the chapter are simple discrete 
point questions which elicit a single response. The answers to these
1 6 -
questions can be found aJmost verbatim in the te it and so the questions 
really test comprehension and the ability to link question and answer.
In the chapter "Les Relations avec la prance" there is a movement 
towards global type questions At this point the students are familiar with 
more words of vocabulary, generally understand ^ e  historical concepts 
and are able to answer questions in F r^ch  although errors in structure 
and grammar are frequent. In these questions there is also an attempt to 
place students in the historical period and to call upon their ability to judge 
and to analyze
»The chapter "L'Habitation" contains visual representations and 
involves the students in a process in which they must compare ancient and 
modern needs vis-à-vis habitations.
The document "Au Magasin" is an attempt to produce an authentic
V
document of the time and involves the student in a ^process of truly 
understanding this period in Canadian history. At this period in the course 
there is also the possibility of a visit from a guide and a trip to the 
Habitation itself. These activities involve hands-on eiperience. The 
students are being cbliged to use their five senses to perceive anU 
understand what they are being taught. The use of'^lhe’French language 
becomes-more natural and it becomes secondary to the importance of 
understanding the reality of Port Royal. .eThis is an application of the 
forgetting principle (Krashen, 1986). The students are concerned with what 
is said and not how it is, said. The students have now been persuaded to 
read secondary documentation which is made available.to them in order to 
answer some less obvious questions. This documentation will be. written in
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a iri«*e compJex French where ihe choice of vocabulary has been less 
restricted.
In the chapter concerning the Contrasts between the European and 
indigenous cultures the students must look at pictures and discover the 
differences between the pictures. The students also asked to formulate 
reasons for the differences.
In the biographies, The students are faced with a language that is 
becoming increasingly complex and are asked to debate and defend a 
personal choice that has been made.
» ■
"Une Discussion avec de Monts" is another attempt to re create an 
authentic historical document. Lescarbot is interviewing De Monts on the 
future of the Habitation. French is being used in a realistic context, the 
students understand that French was. spoken in Nova Scotia in 1604 and 
can now envisage other conversations that might take place
The activities in the modules are becoming, increasingly more complex 
The students are asked to individually do presentations in class on the 
hardships and difficulties involved in the preparation of an evening of 
L'Ordre du Bon Temps.
The original play combined the historical reality of LOrdre du Don 
Temps and a possible re-creation of what could really have occurred It is 
an attempt to incorporate dramatic arts and second language acquisition 
which have the same goal, i.e. communication 19841
This play lets students bewme someone other than themselves; they 
lose their inhibitions and can permit ihemsêlVës to act as someone else. It
1 8 -
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is an attempt to restrict the use of the filter (krashen, 1982) The use cf the 
play also creates a tight feelings within the group of a shared dream The 
play also permits the students to-use French in a conteit which is not 
classroom oriented. The preparation of costumes, food and decor invite
V
students to use different skills other than linguistic ones. A play of this 
type also involves a multi-disciplinary approach to school subjects. The art. 
music, home economics, industrial arts and physical education teachers can 
become i^p^lved^n the performance.
The module ends with tests which emphasize discrete point testing 
but conclude with a global-type question. These tests can be used 
throughout the chapter , or when the teacher f.edls the students possess the 
neœssary skills.
A glossary has been included which gives a= series of words that occur 
frequently in the test. It is advisable that most definitions be given orally 
in French in class but at Ipe beginning the use of Lj is not restricted 
because of the importance of minimizing a high or strong affective filter 
IKrashen. 1982), ■
In the second module less emphasis is placed on discrete-point testing 
as the students are already familiar with learning a subject in French.
:  ■ . ■
llTTay chpiœ of reading comprehension questioi^ I have direct 
reference questions fDavies and Widdowson, 1984 ). those questions whose 
an'swers can be garnered directly from the text, i.e. Qui est le capitaine du 
bateau. Inference questions. Qui est Marc Lescarbot? Pourquoi est-il 
-célébré? Supposition questions; Imaginez que, vous êtes DeMonts et due 
vQÛ  devez paraître devant le roi et lui donner un état de compte de la
f".- . . . . ' ' '
colonie à Port Roval. Ou W -c e  que voos pourriez lui dire? and évaluation 
questions: Selon vous, est-œ  que le procès de Louis Riel ètail iusle? There 
is a progression from direct reference questions lo e v ^ a tio n  questions.
It is extremely important that preparatory to and during the use of 
these modules in the second language classroom the emphasis should be on 
the lowering ol the affective filter. An atmosphere should be created in 
which the student feels comfortable. The target language may be used by 
some students during initial instruction butSoihers may need a silent 
period (Cohen and Swain, 1976). Even though grahe seven and grade eight 
students have been previously exposed to French in thf eàr4,y„..fijejnentary 
grades, the language has often been confined to rote resp*n^s, a s e v ^ ly  
limited vocabulary, and a functional notional syllabus. In the idüiàl stagî 
of the use of the modules, language sp&en by students still lends to be 
simplified and answers are given in point form. The in d e n ts  are required 
to prepare a chart and make a checklist. These activities do not involve 
complex structures nor a large vocabulary and will not frighten the 
students and cause them to have a negative affective filter. Students 
however will discuss*in groups reasons for failure of the settlement. 
However, these reasons are staled on. the sheet that the Students receive 
and have been discussed in class so the student is already familiar with 
both the spoken and written word
With L Habitation de Port Royal sentence structure has bepcime more 
a>mplex, the content of the chapter is not given in point form.
The teaching of a subject matter in L2 requires a more complex 
vocabulary gnd sentence structure on the part of the students. It forces the 
students to focus on the subject master and not on the ^ rm  Subject
■ 20  r
teaching in L2 provides the students v ith  great quantities cd* input which is 
comprehensible. A study at the University of Ottawa (Edwards, Wesche," 
Krash?n, Dément and Kruidenier. 1984» showed that the students had 
lowered aniiety and increased L2 proficiency and a greater desire lo use 
the 1,2 in other situations
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Buts pfincipaui d t  ce cours
J. Comprendre les relations entre I histoire et la géographie.
2. Comprendre et juger les interactions entre la culture européenne
et la culture indigene .
Etudier certains individus qui ont joue un rôle important à Port 
Royal et préciser leur contribution.
4. Expliquer les raisons pourquoi l'Ile Si.-Croii était un désastre et 
Port Royal une réussite.
5. Reconnaître 1 importance de 1 Ordre du Bon Temps.
\
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Les But» Linguigtioagi
1. Comprendre les faits historiques en français.
2. Lire ei écrire en français dans un conteite historique.
3 Penser en français et être capable de formuler ses, pensées en mots 
et en phrases afin de discuter avec les autres.
-  2 5  -
LESSON PIAN ]
e  ■
GOALS, presentation of map of Canada in French
OBJECTIVES
1. familiarize the students with map of Canada in French
2. contrast of modern map and original map
CONTENT map of Canada, oceans, rivers, neighbours
ACTIVITIES
1. have students place names on map
2. game in which 2 opposing teams try to identify places on map 
3- oral review of places
EVALUATION
1. blank map is given on which students must ccH-reclly place 
names
RESOURCES
map, tape on Canada, VLF 11 page 66 4 
list of vocabulary in French
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Les Grands Lacs 
L Amérique du Nord 
Le tanada 




La Baie d 'Hudson 
L Acadie 
Terre Neuve







La Nouvelle Écosse 
L Ile du Prince Êdotjard 
Terré Neuve 
Le YuLon
Les Territoires du Nord-Ouest
- 2 7 -
Ues et Bndroit»
He de Baffin (Terre) 
lie St -Jean 
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Le Fleuve Si -Laurent 
Lac Erie 
Le Golfe du St-Laurent 
Lac Ontario 
Le Détroit de Cabot 
La Rivière Ottawa 
La Baie Française 
Lac Supérieure
- 2 8 -
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understand the link between history and geography
1, ability to describe relationship between geography and the 
failure of lie Ste Croix settlement
2. ability to answer questions re failure of Ste Croix
the lie Ste Croix habitation
\
review relationship between Hislorv and geography; discuss
 ̂ '
reasons for choosing site for a settlement. Have students work in 
groups to discuss why He Ste Croix failed.
1 Have students prepare a chart in which major reasons for 
choosing a site are listed and in which a checklist is made of the 
He Ste Croix settlement as to its feasibility or not,
2 have students write a letter to the King explaining why the 
settlement has failed/or have Champlain write an article in hts 
journal explaining the failure,
3 answer questions on He Ste Croix
Sheet on relationship between history and geography. Document 
en titled Une Visite de Classe à I Habitation de Port Royal", p, 1 




La relation entre 1 histoire et la-geo^aphie, '
Qu est-ce que cest ihistoire? Ivhisioire est letiMe des événements 
dans lesquels 1 homme est implique.
Quesî-ce que cest la géographie? La géc^raphie est l elude de la 
terre, de la culture, de l'environnemeni^de la temperature, du climat, des 
ressources et des contours.
Les événements a Ste.-Croix - la relation entre Ihistoire et la 
géographie: ■ , i
1 i on a choisi le site pour des raisons de defense 
21 on a choisi le site pour les ressources; les arbres, le poisson,
1 ejau et le sol.
Le desastre a Ste,-Croix - la géographie;
ai Le Temps ‘ la chute de neige du 6 octobre
,H  '
- très venteux
- extrêmement froid -
■ I hiver était très long
bi Le  ̂ ressources - i eau a gelè (désastre naturel i
manque d arbres (on les a coupes erreur
humaine)
pas d abri du ven t
man-que de bois de chauffage ' ^
\ ■
cj La terre - on ne pouvait pas traverser à la terre ferme à
cause des marées hautes et du mouvement de 
la glace




L  H w i o t r e
La Relation entre l'histoire et la technologie.
Pendant toute l'histoire, l'homme a inventé des outils.et des méthodes 
pour l’aider à accomplir lés tâches. On appelle ces outils et ces méthodes la. 
technologie. La technologie nous ' aide à traverser dé 1 impossible au 
possible. •. •
Pendant l'âge de l'exploration les hommes comme Colomb, Cartier et 
Baffin ont utilisé des nouvelles méthodes (l'utilisation de plus d'une voile) 
ou de nouveaux outils lune barre, du gouvernail)>. pour accomplir de 




understand the reasons for the success <rf Port Royal
O B JE C T IV E S
r  ■ - 
1, contrast St. Croii and Port Royal in relationship to geography 
4 . enumerate the reasons for the successes the colony
' ' - '  ̂ -




1. discussion in groups of why Ste Croii failed and Pori Royal 
flourished
EV ALUA TIO N
Preparation of a chart in which the students contrast lie Ste Croix 
and Port Royal un^er following headings; site, resources, defence, 
transportation
RESOURCES
\ ' , 
documents on inhabitation
- 3 9 -
T )  E F  E  N  S  E  S  D  V  R  O  T
P S B M I B R E S  E T  S E C O l f D E S  
stou$fès/iJ>iefis^ nôtres qne U jïeur de M onts  
(ÿ* fes djfocitK^ De trafK^Herde PeUaeryes 
^  autres chofet auectes Sauuk^es^de Pefiendue 
du pouutiirpdttuy doniu audit f e w  de M ont s ̂ 
ny de saffociet aueçcjues les E f  rangers, pour 
foubsieur nùm.^oùénquelque autre fane ^  
manicte que ce  ̂troubler en icelle traitte
ledit fieurde M oms ̂  fes dfJocieT^ Surgrarr- 
desp^nes.
E n r y  parla grace de D icii 
Roy de France & dc N auarrc , 
î  A nos am ez&  fçaulx Confciî- 
lers, lçst>fîîcicrs de noftrç Ad* 
m iraulcé.deNortïiandic, Brc- 
tagnc,P icardie& G uyenne: E t a chacun 
- d ’eux endroit foy:& en rcftcndue d e  leurs 
rcflbrts &  iurifdi^jjûii^Sallit.Nous auons 
b càu co u p a’impoFtantcs occafions, 
ordbpnc, commis ^ a b i y  le (leur de 
 ̂Mobcs,gcricilhomm<fordinaired'c noftrc 
chambre,noftrc Licutenaricgcncraî, pour 
peupler &: habituer^ les te rres, c o d e s , &c 
pays de Lacadic , & autres circonuoihns, 
enFedcnducduquaranticim e degré , iuf-
C i ]
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ques aw>q«aranrc fixtcfmc . Et Ik cftablir
n o f îr c a ^ o r t t c  , ^  autrement s y lopcr & 
alTeurcr ; en forte que nos fubiccs defox- 
mais V puiHenr eftfe reccu7 , y hanter, rcfo 
dcr afiqucr aucc les Saunages hahiûs " 
dcfdics lieux . C om m e plus cxprefienienc 
nous fanons declare par nos lettres pa­
ten ces , cxpcdiccs &■ dciiurccs pour ccft 
cffe£laudit ficur de M o n t s , le 8 . lourde 
N o u cm b rc  dernier : &ruiuanc les condi­
tions & articles. M oyennant lesquelles il 
s’cfl charge de la conduite &  execution de 
ccftc cntrcprifc. Pour faciliter laquelle,& 
à ceux qui s y font ioints auccluy : leur 
donner quelque moyen & commodité, 
d ’en fupportcr la defpcncc:Nous auons eu 
agréable de leur perm ettre, & aflcurcr, 
f ^ ’il ne (croit permis à aucuns autres nos 
fu b ic ts ,q u a ceux qui cntrcrdyçnt en a f lq ^  
ciation aiiccluy,pour faire laditedcfpcîn:^-..^ 
d e  trafiquer de Pelleterie, 6c autres mar- 
chandiC's, durant dix années ,  ps certes, 
pays,porcs,riuiercs & aduenucs^e l'cften* 
duc oc (a charge . C e que nous voulons ' 
auoirlicu.
' D o n n e  a
Paris, le 18. D écem bre, fan de grâce mil
fix cens trois • E t  dcïioflrc rcgncîcquin-  
2.icfmc. Ainfi (igné, H  E N  R Y.
41
Afs h î v f s  d u  m m i s i r r r  d e s ' A l ( a u r \  
r rranj^ffes.  P a n s .  Era»u e  M r  j imnr s  r> 
d o t u m e n t s .  A m e r u p u .  vol - l .hd,
\ ? -  1 2 v .  1 i v
En, 1603 le Sieur j l e  Monts, gentil homme, reçoit du roi Henri IV 
l autoris^lion de coloniser le Canada entre les 40e et 46e degrés de latitude 
nord, et d’y  faire le troc des foürrures. L'expédition est composée de doux 
prêtres catholiques, dont l'un s'appelle Nicolas Aubry. un prêtre protestant. 
François Pont-Gravè, Jean de Biencourt de Poutrincourt et Samuel de 
Champla|n. les colons, certains d'enlre-eux sont des criminels, des artisans, 
des charpentiers, des constructeurs de navire, des maçons, des forgerons, et 
des armuriers.
ils» parient du Havre-de-Grâce le 7 avril. 1604, à bord de deux 
navires. Samuel de Champlain est le capitaine et le navigateur Sieur de 
Monts est le commandant. L autre navire commande par Pont-Grave doit 
suivre avec les provisions.
De Monts ordoame un voyage plus au sud pour éviter les rives du 
Saint- Laurent et ils arrivept à Port-Mouton sur la rive, sud 0e la Nouvelle' 
Ecosse. On l'appelle Port-Mouton parce que un mouton du b\teau a saute 
dans l'eau à cette place. Pont-Gravè n’est pas arrive au même moment que 
l’autre navire, et en attendant ils font de 1 exploration et ils découvrent le 
basin d Annapolis et la Baie Française. Champlain donne des noms a tous 
ces endroits. Ils trouvent la région très belle et Poutrincourt demande a de 
Monts de la lui concéder parce qu'il voulait s établir a Port,^oyal et faire 
venir sa famille de la France. Le 31 août, 1604, Poutrincourt devient le 
seigneur de la région.
Ils décident de s établir à 1 lie Ste Croix: le site est facile a defendre. 
la terPe est fertile. Cependant il manque de bois pour le chauffage,^faut
4 2 -
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passer par un grand trajei d'eau pour aller chercher les provisions à la
'
terre ferme et il n y a pas d'abri des vents." Pouirincourl et Pqnt-Gravê 
retournent en France, Champlain et de Monts y construisent des bâtiments 
pour.se Ic^er,
L'île n est pas un site idéal. Elle est exposée aux tempêtes, isolée de la 
terre ferme par des glaces et les marées très hautes. 11 y a un manque de 
bois de chauffage, d'eati potable, et le gel est si fort que le cidre est glacé 
dans les barils et il faut que chacun baille sa mesure au poids. Le scorbut 
emporte 36 colons, à peu près la moitié des colons, et les autres sont aussi 
touchés par cette maladie.
'  . - '  . ' ■ - .  ■
Le scorbut est un maladie causée par un manque de viande et de 
legumes frais et aussi par 1 humidité qui garde toujours les vêtements et 
les couvertures et paillasses mouilles Le remede que Jacques Cartier a 
reçu des indigènes l'aidait, mais les indigènes de l'Acadie ne possédaient
Au printemps de 1605. Pont-Grave arrive de France avec les, 
provisions et on décide d installer la colonie dans le Bassin d Annapolis. 
Pont Grave et Champlain ramassent les gens, les. ustensiles et aussi les 
parties.des bâtiments et traverse la baie. Ils construisent 1 Ifabitation selon 
la manière des fermes de Normandie. C'est-à-dire un ensemble de 
bâtiments disposés autour dune cour. Les artisans bâtissent des 
maisonettes, des magasins pour leS vivres et les-munitions, et même une 
forge.
Près de I Habitation se trouve une colonie d indigènes. Ces Souriquois 
deviennent les amis très fidèles des français. Leur chef Memberiou visite
4 3 -
souvent rHabitation. L'hiver de’ 1605-1606 se passe encwe assez 
misérablement: douze hommes meurent du scorbut incluant le prêtre 
catholique et le prêtre protestant.
En juillet 1606 ï^ulrinœ urt revient de France en compagnie de Marc 
Lescarbot. un avocat et ̂ ^ iv a in , Louis Hébert, un apothicaire, et Claude 
Turgis de Saint Etienne de Kitour et son fils Charles. Champlain part pour 
explorer les côtes plus loin vers le sud etvil essaie de trouver un site 
permanent pour la colonie.
En revenant des explorations Champlain a le plaisir d assister à une 
pièce de thèâ tre^ litu lée  Le Théâtre de Neptune" qui se déroule sur une 
barque sur l'eau en face de l’Habitation, le 14 novembre, 1606.
Pour divertir les habitants de Port Royal. Champlain établit le 
premier club social en Amérique du Ncwd, Les membres fondateurs sont 
les 15 hommes qui s'assoient à la table du Baron de Poutrincourt^ Chacun a 
tour de rôle organise un festin.
L'hiver de 1606-J 607 se passe très bien. L Ordre du Bon Temps aide 
les hommes à vivre confortablement et amicalement. Seuls quatre hommes 
meurent du scorbut œ tte année-la. ,
Le 24 mai, 1607, un navire arrive de la France et amène, une triste 
nouvelle. Le roi révoque le monopole de de Monts. . Tous lès colons 
rentrent erï France le 11 avril et on laisse l'Habitation et le moulin à blé et 
dix barils farine aux soins de Membertou, chef des Micmacs.
- . . /  -
En 1610, Pputfinœurt reçoit le titre de lieutèn%pt-gènéral de Port
Royal. En retour il s'engage à établir des mKsionaires en Acadie. 11
-  44 -  ; î
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retourne en Acadie et les prêtres qui l'accompagnent bàptise MembenVnj et
vingt autres amérindiens. y
Des intrigues commerciales à la cour forcent Poutrincourl à retourner 
en France; il laisse son fils Biencourt en charge.
En 1613, une eipédition anglaise sous les ordres de Samuel Argall 
arrive à 1 Habitation. Ils la trouve sans défense et ils volent tout ce qui est
V #




1, Nompiez trois catégories de personnes qui composent I'eipedition 
de de Monts en 1604.
2. Qui est le capitaine du bateau? ’ ,
3, Qu est-ce que Pont-Qrâvé apportait?
4. Quel rôlé a joué Champlain?
3 Nommez le premier site.
' ■
6. Expliquez les problèmes ^ui existaient pendant 1 hivat-de 1604-
1605. i :  : -
. ■ '  ■ X  ■
7. Décrivez la maladie "le scorbut. Donnez les causes et aussi les 
remèdes.
- P
8. Qui est Marc Lescarbot? Pourquoi est-il célèbre?
4 6 -
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L Habitation de gorl Rovil
1. Donnez Ja date que de Monts a reçu la permission de colohiser,
’ ■ ' • ■
2. Quand sont-ils partis de la France?
3 Combien de navires y avait-il?
4,. Où se sont-ils établis?
5. Qui est retourné en Trance?
%-
6. Pourquoi ont-ils voyagé plus au sud?
7. Qu est-œ  que de Monts et Champlain ont fait?
8 Décrivez rhiyer de 1604-1605.
. . .
.
9. Expliquez la relation entre 1 histoire et la géographie vis à vis Je 
dés^ ire  à Sle.-Croii.
10. Qu est-ce qu'ils ont eiplwé?
' '■ ' ■ '  ■ . ,
11. Où sont-ils allés?
12. Quest-ce qu’ils ont amené avec eux?
13. Décrivez l'hiver de 1605-1606.
■ . '*>
H. Qu est-ce qy-’on construisait au printemps, 1606? ^
15. ,Qui est arrive avec Poutrincourt?
9
16. Qui est retourné en France?
-  4 7  -  .
Le3_&jglatlQa8 » y æ c  U Frincg
La France a fait beaucoup d'explorations au Kânata. Vers 1500 tes 
bateaux de pêche venaient pêcher sur la côte est du Canada, mais on h a 
pas établi un site permanent: ^En 1523 Giovartni da Verrazzano. 
subventionné par le roi de France/a exploré la côte est de la Caroline du 
Sud jusqu'à Terre-Neuve,
Jacques Cartier a fait beaucoup d’explorations au Canada en 1534, en 
i 535 et eir 1541. Cartier cherchait une route vers 1 Orient En 1534 Cartier 
a exploré Terre-Neuve, le Nouveau Brunswick, la Baie de Chaleurs, et̂  il a 
planté une croix en Gâspésie. Il a aussi amené deux fils de Donnacona, le 
chef Mohawk, en France avec lui.
Eh 1535 il est retourné au Canada et, avec l'aide des deux fils de 
Donnacona, il est arrivé à Stadacona. Il a continué ses explorations jusqu'à
t  ■
Hocheiaga çt était arrêté par les chutes La Chine. Cartier pensait qu'il avait 
trouvé un passage vers la Chine.
En 1541 lors d'un autre voyage Cartier a étabi une petite forteresse à 
Charlesbourg-Royal. Il a aussi trouvé des roches qui brillaient comme des 
diamants et de l’or. Les buts principaux de ces explorations étaient de 
trouver un passage vers la Chine et aussi de l'or. Aucun de ses buts étaient 
réalisés,
Quand de Monts a reçu son monopole du roi. on désirait faire le 
commerce des fourrures, coloniser le Nouveau Monde, et répandre la foi 
chrétienne parmi les indigènes.
On a révoqué le monopole en 1607. Cependant Baron de Poutrincourt 




1. Imaginez que vous êtes de Monts et que vous devez paraître 
devant le roi et lui"donner un état de compte de la colonie à Port 
Royal.- Qu'est-ce que vous pourriez lût dire?
2. Est-ce que Cartier aurait dû enlever les deux fils de Donnacona?
3. 1 maginez que vous êtes un fils de Donnacona et que vous arrivez 








AC TIV IT IES
EVALUATION
RESOURCES
Study the outline of the habitation
1 undwistand the construction of the habitation and why it led to 
succetss
2. analyze the importance of each room and^how it reflects both 
physical, sodai and economical needs of the inhabitants
3. contrast modern day homes of the children with habitation.
the plan d  the habitation and description of rooms
1. each student must choose a room and explain why he/she thinks 
it is the most imprM’tant.
2 . have students prepare a large scale drawing df the habitation 
m d place the rooms on^the drawing and indicate the uses of 
each rootn.
L have students write an essay on why Port Royal was constructed 
in the manner it was and have them evaluate if it met with the 
needs erf the inhabitants..2. contrast your modern day home and 
the habita- tion based on the following three categories; physical, 
economical and social needs. Include drawing of habitation and 
your home. 3 questions on habitation.
documents.
Visits from guide at Port Royal who will bring a scale model of the 
habilatidn. Visit to habitation itself <
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L’HABITATION DE PORT ROYAL
Voici un croquis de l’Habitation. Combien de 
p ièces  pouvez-vous identifier? Ecrivez le nom 
qui correspond avec la lettre.
4 ■
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L m w irniioA
La Forge À la forge on retrouve une forge authentique de l'epoquc et 
aussi les outils. Dans la forge on fabriquait à. la main les outils nécessaires 
pour les artisans; les couteaux, les haches et les tètes d e 'tîlS e s . Le
forgeron jouait un rôle principal a I Habitatiqn .
La Cuisine Dans la cuisine on préparait la nourriture pour les habitants 
Le chef préparait la viande fraîche. 1 orignal, le chevreuil, le gibier et aussi 
les poissons et lee crustacés que ses aides lui apportaient. Louis Hébert a 
plante un jardin ê  on a cueilli des légumes. Pendant l’été on cueillait les 
fruits sauvages, comme les bleuets, les framboises, les fraises de champ, les 
mûres. Le cuisinier avait com me. provisions les haricots secs, les noix, les 
raisins, les epices. et le vin qui venaient de France par bateau.
Egalement le chef faisait le pain quotidien dans un four a 
brique. On utilisait les pelles a four pour sortir le pain. Les Micmacs 
aimaient beaucoup le pain français et ils amenaient les fourrures en, 
échangé. On moulait le bie a la main au debut de la colonie mais en 1607 
on a construit le premier moulin a ble en Amérique du Nord.
La Sajle, Commuae Cest ici ou on mangeait les repas, ou on tenait les
assemblées, et aussi ou on célébrait 1 Ordre du Bon Temps. Dans la salle
commune on trouvait une table longue, ou la table du gouverneur, autour 
de laquelle s asseyaient les quinze gentilshbitmies. On trouvait d autres 
tables qui servaient aux artisans, les ouvriers, et les indiens qui 
accompagnaient Memberiou, Il y avait une grosse cheminee en face de la 
table qui chauffait la pièce. Sur la table )pn trouvait des assiettes, des
chandeliers, el des coupes de vin en étain. L êiain, fait autour de 1604, est 
a base de plomb.
La plate-for me à Canons De la plate-forme à canons on contrôlait l'entrée 
au Bassin d Annapolis. Les canons, appelés Pierriérs. sont chargés par la 
culasse. Ces canons étaient démodés mais très économiques. Le drapeau 
V de la marine française flottait au-dessus de la plate-for me
Le logement et le dortoir des artisans était un long édifice 
dans lequel les artisans et les ouvriers travaillaient et dormaient. Les 
grandes cheminées chauffaient la pièce mais il faisait souvent froid él 
humide, dans l'édifice. ^  mettait les lits de malades le plus près des. 
cheminees, .
La Chapelle A la chapelle les prêtres Récollets célébraient la 'messe et*
aussi les funérailles et on y a aussi baptisé Membertou et les membres de 
sa lamille. On dit que les prêtres Fléché, Briard et Massé ont vécu ici. Les 
prçtres avaient aussi leur propre chambre. Dans la chambré on peut 
remarquer un prie-dieu.
/
La residence du gouverneur On dit qudn La rapporté de l'ile Ste.-Croix, 
Dans cette residence il y a un et age supérieur ou se trouvé une grande 
chambre, un grand lit a baldaquin, un prie-dieu et un secrétaire.
Le Cellier à vin C’est ici qu'on godait le vin et le cidre. Le vin était très 
important aux français, il faisait partie de la culture et on donnait à chaque 
homme trois litres de vin par jour, '
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Ceci est plutôt un lieu d entreposage d équipements de 
navires, et aussi de fourrures.
La S allé de Traite Ici on échangeait les fourrures pour des marchandises, 
des articles de fer, et aussi le pain. Les Micmacs aimaient Ijs perles de 
verre, les couteaux, les haches, et les têtes de flèches. La peau de castor 
était la plus en demande pour fabriquer les chapeaux.
La Salle de Garde Les sentinelles hcws de service restaient ici. Au centre 
de la cour on trouvait un puits profond d environ dix-huit pieds Le puits 
est alimenté par une source.
- 5 4 -
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Q«çgUpim«irc lur ratfrititigft
1. Qui était Boulet? .
2. Ou est-ce qu une fwge? Pourquoi est-elle si importante?
3. Quels.types d'animaui est-ce qu'on préparait dans la cuisine?
4. Pourquoi les fenêtres étaient-elles de peau?
5 Qu'est-ce qu'un oeil-de-boeuf d ^ s  une fenêtre de verre?
6 Comment appélie-t-on les canons sur la plate-forme?
7, Quel est le drapeau qui flotte au-dessus.de la porte principale? Faites
'■ un dessin de ce drapeau.
8 Pourquoi est-ce que les lits de malades sont placés près des
cheminées?
9: Qui a été le premier indigène à être baptisé?
■ .  ■ •
10. Quelle est l'occupation de Louis Hébert?
11. Quelle position tenait Cbampdoré?
12. Pourquoi'ést-ce que Marc Lescarbot est célèbre?
13. Comment est-cè qudn faisait des chapeau; de castors?
14; Nommez trois types de foürrures que les français achetaient.
* 15. Quels sont les ècussons\uspendus au-dessus de l'entrée de
1 Habitation?
%




1. understand the culture clash between Europeans and aboriginal 
peoples.
2. study (rf situation <rf aboriginal peoples today. (Relation to 
Charter of Rights/Meech Lake Agreement).






1. analyze the differences between cultures. 2. understand & 
explain how each culture benefiited from exposure to the other;
3. explore the ideas of dominant culture, acculturation, interaction;
4. explain How technology of Europeans changed the lives of 
aboriginal peoples.
1. pictures of aboriginal and European means of transportation, 
habitation and hunting
2. relationship between two cultures
1. based on pictures given, students (in groups) must prepare a list 
of differencA between cultures . .
2, make a list of what each culture had to offer the other
1 questions
2. either choose to be a native or a European and write in a short 
paragraph your feelings concerning the other culture
documents-“Charter of Rights, copies of Native Rights Agreements
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Les Micmacs sont une tribu de là fanjiJle qui parie i Algonquin. Us
5
vivent en groupes, ou en clans qui peuvent inclure plusieurs centaines de
gens. Chaque clan a âh chef qui s appelle\sagamore. Le sagamore des
\ ■
Micmacs en 160-4 était Membertou. Le chef devait régler les querelles 
entre familles, et allouer des régions pour la chasse.
Les Micmacs étaient des nomades. Ils n étaient pas fermiers et ils 
changeaient leur camp en quête de nourriture, > Le chef devait toujours 
chercher les endroits idéals pour lé site du camp et après les autres 
membres de la tribu venaient s y installer.
En été les Micmacs voyageaient en canot ou a pied; en hiver ils sé
. /  
servaient du toboggan ou de la raquette.
Les Micmacs restaient dans des wigwams fait de longs morceaux de 
bois attaches ensemble et couverts de fecorce de bouleau. A 1 intérieur les 
femmes décoraient les wigwams avec les épines de porc-epic.
Les Micmacs étaient des raconteurs d histoire. Autour des feux, du
y
camp ils chantaient et racontaient 1 histoire de la création,* L'était une 
tradition orale qui se transmettait de generation en génération. Leur dieu . 
s appelait Glooscap et il avait une ceinture magique et il faisait toujours des 
itÈSip/^sitifs. . Les Micmacs croyaient qu'on devait vivre en harmonie avec 
la nature, qu on devait tuer seulement pour la survie de la tribu, qu oii ne 
devait pïs gaspiller, et qu on ne devait pas tuer,pour Je plaisir.
Les Micmàcs chassaient des orignaux, des caribous, des ours, des 
castors et des porcs épic. Ils utilisaient la viande de l'orignaL les tendons 




Pour la plupart de 1 année les Micmacs restaient sur les côtes où ils
pouvaient pétHer. Ils mangeaient du saumon, du phoque, du homard, des
) ♦
palourdes, des huîtres et des anguilles.
En été ils ramassaient aussi des bleuets, des fraises de champ, des 
mûres, et aussi des algues marines.
Membertoy, le sagamore des Micmacs, était un homme barbu, âgé dé 
œ nt ans, fort et muscle. Il était aussi chkman, c est a dire, un conseiller 
religieux: il était en contact avec les dieux des Micmacs, il guérissait les 
malades et il faisait des danses riitielles. Il aidait les Français, â Port Royal, 
il fournissait la viande fraîche et dbnhait beaucoup de conseils aux 
Français. . ■
En 1610 on a baptisé Membertou et vingt membres de sa tribu.
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La Culture Européenne e t 1# Culture ladîgèDS
*
P
Les Moyens de Transport Maritime 
Européen propulsé par le vent 
construction rigide 
large
construit pour le transport du cargo 
un équipage pour de longs voyages 
peut accomoder beaucoup de personnes 
peut affronter de grandes tempêtes ' 
construit pour les voyages irans.-ocêaniqUés
i
coût de construction très élevé 
Indigène propulsion manuelle (des rames)
construction légère (peau, ou ecorce dé bouleau) 
petit, facile à manoeuvrer
- \
peut transporter très peu de provisions 
on ne peut pas vivre à bord 
j peut accomoder 2 ou j^personnes
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assez fragile dans îes mauvais temps
construit pour la navigation sur les lacs et les rivières
coût de construction peu élevé (leslmatériaui sont à la 
portée de la main, construction rapide)
Habitation
■ ■ :  '  .
Européenne - très grosse, très fortifiée
fabriquée de matèriaui rigides (le bois, la pierre)
structure permanente
difficile à attaquer ,
à J abri du mauvais temps
construction très lente et très coûteuse . ’
Indigène -, construction légère
fabriquée de matèriauï naturels (peaui et arbres)■ . \
>
structure temporaire (démontable et mobile),
très facile à attaquer
a J abri du mauvais temps
vite construite à partir de matériaux dans la foret
-  6 2 -
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1, Donnez une definition de la culture.
2. Comparez le dessin ^ I et le dessin *3., Quelles habiletés étaient 
nécessaires pour la construction de 1 habitation européenne? 
Est-ce que la construction indigène nécessitait ces mêmes 
habiletés?
\
3. Une culture répond aui besoins el,auï désirs des individus. En 
. Amérique dü Nord, quelle culture comblait le miéui, les besoins et 
désirs de l'individu? . ,
4 Pourquoi est-ce que les Micmacs trouvaient que l’habitation 
européenne était ridicule?
S. Comment est-ce qu^on sait que la structure dans le dessin 
. * 1 h est pas indigène?
6. Sr les liens entre la France et 1 Habitation avaient été coupés, quelle
■ ’
culture aurait été supérieure? .
- 6 9 -
Le Transport
j
1. Pourquoi esi-ce que le navire europeeivèsi iiïuiile aui indigènes?
2. Pourquoi esl-ce que les Français avaient besoin d'un vaisseau qui
.1
contenait une cargaison,
3. Suggérez trois avantages que les indigènes avaient dans 1 Utilisation 
du Canot.
d. Est-ce que le fabricant d un navire ou d un canot était plus
intelligent? ' ‘ ^
5 Pourquoi est-ce qu il n y a pas de cuisine dans le canot?
6 Ou est ce qu'on mettait dans la cale d'un navire? Pourquoi est ce Y








EVALUAr I  ON
RESOURCES
understand the imporiance/role of certain men in the success 
of Port Royal
1 define the role of each member the Port Royal inhabitant
2. understand the importance of each role and its necessary 
contribution to the^verall success ctf the colony
the important men at PortWyal; 
other inhabitants at Port Royal.
1, complete a chart based on the one provided for each erf the 
following men: Sieur de Monts, Port Gravé, Poutrincourt, 
Biencourt, Louts Hebert Champdore, Lescarhoi
2. Make up your own chart in which you list the other inhabitants 
of the colony according to function and importance of the 
colony.
1 Test ,,
2 debate- each group is given a man and must explain why they 
think he was important and what contributions he made to.the
success of the colony.
documents 
Les Biographies
" 7 1 “
Piographigg
Pierre dutjua de Monis - Sieur de Noms. Il esi de descendaqgp italienne 
et est né aux environs de l’année 1558 De Monts est un gentilhomme en 
attente et en 1604 il obtient du roi Henri IV de France et de Navarre le 
titre de lieutenant gouverneur qui lui àccorde le privilège exclusif de la 
traite des fourrures sur les territoires compris entre les 40® et 54® degrés 
de latitude nord et . le droit de concéder des terres entre les 40® et 46® 
degrés' pour une période de dix ans, /
De Monts s'associe à un autre noble et Baron, de Poutrincourt, ainsi 
qu à des marchands pour former une compagnie 11 engage un 
cartographe. Samuel de Champlain, et il met les voiles vers l'Acadié. Il 
établit sa colonie de façon temporaire à l’üe Ste. Croix, mais après un hiver 
désastreux il déménage à Port Royal.
En 1607 de Monts perdait son monopole à cause de marchands
jaloux. De Monts ne pouvait pas soutenir la petite colonie sans les revenus
que lui procurait la traite, il lui fallut rapatrier tous les colons. Cependant
pour combler les perles de de Monts, le foi lui a octroyé une pension 
# '




Gravé. Pont Gravé est né à Saint Malo en France en 1^54. 
Alors qu i! était capitaine dans la marine, il a accompagné de Monts lors de 
plusieurs expéditions dans le nouveau monde. Comme député de de 
Monts, il est arrivé au printemps d e l601 avec des provisions et quarante 
nouveaux colons à 1 ile Ste.-Croix. 11 les a trouvés dans une piètre 
condition et les a aidés à s’établir à Port Royal. Il est devenu Gouverneur 
.de l’Habitation de 1601. à .1607. Après 1607 il a fait plusieurs voyages en 
Amérique du Nord, exerçant le troc des fourrures dans la région du fleuve 
St. Laurent. 11 est devenu gouverneur de la Nouvelle France en 1620 et a 
quitté le Canada en 1629. C’éiail un homme aimable et vigoureux. H était 
largement responsable de la prospérité naissante à Port Royal.
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i
Marc Lescârbot, avocat, voyageur, et écrivain est né à Ver vins en 
Thiérarche en 1570 et il est mort en 1642, .11 a étudie à Laon et aussi a 
Paris, 11 avait une connaissance approfondie du latin, du grec, de I hebreü, 
et aussi de la littérature m,oderne et ancienne 11 a étudié le droit civil et 
religieux, ' 11 est deventi avocat en 1599 et il a fait des traductions des 
oeuvres latines en français.
Un de ses amis, Jean de fiiencouri de Poutrincourt, la  invité à
•»
atxompa gner leur expédition en Acadie en 1600, 11 ^ t  reste en Acadie 
jusqu'à l607 quand de Monts a perdu son monopole. Dès son retour en 
France, il a publié un poème "La Défaite des sauvages Artnouchiquois 
11609) et il a écrit ’Histoire de la Nouvelle France' qui a paru en 1609,
Dans son histoire, il a raconté les événem ents et les àm versations ,
avec les indigènçs, les habitants et les.administrateurs a Port Royal '
Les suites de cette Histoire ont paru en 1611 12 et 1617 18 . . /
Lescârbot n était pas à Port Royal pendant ce temps; cependant il a 
interviewe Poutrincourt, Imbert et d autres témoins,.
Dans son Histoire, Lescârbot parle des indigenes, H a note leurs #
coutumes et leurs chants, 11 les a trouves viriueut et honnetes
Lescârbot a aussi écrit la premiere piece en Amérique du Nord Le 
Theatre de Neptune a été  écrit pour aœueillir Poutrincourt de ses voyages 
d explorations. La scène était une barque dans le Bassin d Annapolis a 
1 entrée de Port Royal.
- 7 4 -
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Arrête. Sugamos, arrête-toi ici.
Puisque si constamment tu as eu le courage.
De venir de si loin rechercher ce rivage, « 
Pour établir ici un royaume français.
Et y faire garder mes statuts et mes lois.
I^ar mon sacré trident, par mon sceptr^ je jure 
Que de favoriser ton projet, j'aurai cure.
Et oncques je n'aurais en moi-même repos 
Quên tout cet environ je ne voye mes flots 
A banner sous le faix de dix mille navires 
Qui fassent d'un clin d'oeil tout ce que lu désires, 
. Va donc heureusement, et poursuis ton chemin 
Où le sort te conduit; car, je vois le destin 
Préparer à la France un florissant Empire 
En ce monde nouveau, qui bien loin ferra bruire 
Le renom immortel de de Monts et de toi 
Sous le règne puissant de Henry votre rjoi. -
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Pierre Anftibai(lt dit Chamodcrè capitaine de navire, membre de ia colonie 
à Port Royal de 1604 jusqu‘4 1607 ou 1608. Champdoré a souvent fait des
erreurs de navigation et en avril 1606 on l a mis en menottes. Cependant,
»
on avait besoin de son expertise en construction de navire et il a fallu le 
libérer. Il a fait partie de toutes les explorations de Champlain et de 
Poutrincourt. Il est retourné en France en 1607 mais,en 16.08 il est revenu 
en Acâdie. Il a navigué la rivière St. Jean et aussi jusqu'à Chouacouét (Saco 
Bay, Maine). Il a même réconcilié certaines tribus d indigènes. Quand il est 
reléurnè en France Ü a été émerveillé par le blé qu'on avait semé à Port 
Royal.
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Louis Hébert, premier apoiHècaire el fermier de ia Nouvelle France. Il e^t 
ne à Paris en 1!S75<?) el if, est mon à Quèbeè en janvier 1627. Il a 
accompagne de Monts en Acadie en 1605. Pendant un voyage en 1606, 
Hébert a plante un jardin à Gloucester. Massacltusselts. Quand le monopole 
de de Monts était révoque en 1607 Hebert est retourné en France. 
Cependant en 1610 il est retourne a Port Royal avec Poutrincourt. Il a 
soigne les habitants et aussi. Membertou. En 1613 quand les. Anglais ont 
brûlé Port Roya|, il a été obligé de retourner en France. '
-77
SamueJ de Chapioiain était dessinateur, cartt^raphé, explorateur et
fondateur de Québec. Champlain est né à Brouage à Saintonge (Charente-
Marilime) soit en 1567 ou en 1570. !! est fort probable que Champlain est
né Huguenot mais il s'est mnverti à la religion catholique certainement
avant 1603 parce qu au Canada il répandait la foi catholique. Ùn n est pas*
certain s'il vient de sang noble ou non.
'àh ' ' '
Champlain avait beaucij^k voyagé avant ses expéditions au Canada. 
Il était allé en Espagne. Quan^fchamplain était à la cour d'Henri IV on l a 
invité à accompagner François du Pont-Gravé au Canada.
Dès 1 arrivée à Tadoussac, Champlain a rencontré des indigènes 
Algonkin et a vu certains de leurs festins. Il a même essayé de propager là 
foi. Il a voyagé le long de la rivière Saguenay et il a imaginé 1 existence de 
la Baie d’Hudson. Il a aussi parlé avec les indigènes et W a reconstruit les 
Grands Lacs éi thème les chutes Niagara sur ses cartes. En même temps il 
discutait avec les indigènes de la region de l'Acadié et il se montrait 
intéressé. ^
En 1604 Champlain accompagnait de Monts en Acadie et il faisait les , 
cartes de cette région. Ils ont choisi l'île Ste.-Croix comme site et ifs s'y 
sont établis. En juin 1605 Champlain a fait un voyage de quatre cents 
milles le long de la côte atlantique. On a transporté la colonie à Port Royal. 
En 1606 Champlain a voyagé avec Poutrincourt encore le long de la côte 
atlantique jusqu'à Martha's Vineyard. L hiver de 1606 1607 a vu 
' 1 établissement par Champlain du club social l'Ordre du Bon Temps En 
1607 Champlain a fait des cartes de la côte atlantique du Cap Breton au sud 
de Cap Blanc.
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de Sainl-Jusl, baron, gouverneur de 
Mery sur Seine, lieutenant-gouverneur de 1 Acadie. commandant de la 
premiere colonie en Acadie, est,né en 1337 et est mort en 1613
11 a servi dans I armee contre Henri IV. Cependant il s est reconcilie 
avec Henri IV a sa conversion à la, foi catholique. Poutrincourt était un 
homme courageuï, honnête et fiable. '
En 1603 Poutrincourt, décide d accompagner de Monts au Nouveau 
Monde. Il adorait (aventure et il voulait ÿ  établir une colonie agricole. 
Poutrincourt aide,de Monts a monter l expedition.
Ouand Poutrincourt a vu Port Royal, il en  est tombé amoureux et de 
Monts lui a concède ce territoire, Poutrincourt est retourné en France en 
1603 avec un cargo de fourrures. En 1606 il est revenu en Acadie comme 
lieutenant-gouverneur accompagne de Lescârbot, Hebert et son fils Charles. 
Poutrincourt a voyage avec Gtamplain. mais il s'est dévoue à la prospérité
de Port Royal et il a fait planter des jardins-et fait ériger les edifices 11 a
*
aussi etfibli des relations justes et amicales avec lés indigenes. Son 
comportement a beaucoup influence lé traitement des irrdigénes.
■ L influence de Poutrincourt s'est fait sentir a la cour de Henri et il a 
reçu le monopole pendant une autre annee,
Poutrincourt a mis les voiles vers 1 Acadie en 1610 avec le Père 
Fleche, Charles de Saint Etienne de la Tour, ses deux fils et Thomas Robin 
Vicomte de Cologne. L Habitation ne nécessitait que des réparations 
mineures et on a commence im m édiatem ent a ensem encer. .On a 
commence a convertir les indigenes a la chrétienté
Poutrincourt est retourne une fois de plus en  France chercher des 
denrees et des fonds supplémentaires. Des conflits entre les Jésuites et 
Poutrincourt ont abouti a son emprisonnement.
"  7 9  -
En 1613 Poutrincourt a monté <je nouveau une eipèditior^ avec les 
marchands de LaRochelle. 11 est arrivé à Port Royal en mars. 1614. et il a 
trouvé l'Habitation en ruines, détruite par Samuel Argall et une expedition 
anglaise de Jamestown en Virginie. Poutrincourt a cédé la seigneurie à son 
fils Biencpurt et il est retourné en France où, il est mort sur le champ de 
bataille à Méry-sur-Seine en Champagne à 1 âge de 38 ans.
>'
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On vient d entendre la triste nouvelle. Vous a^ez perdu 
votre monopole! Quelles sont,les conséquences pour 
IHabitation?
J ai perdu le monopole et je n ai pa;? assez d argent pour 
acheter la nourriture ni l argeni nécessaire pour payer les 
ouvriers et fournir les provisions. Jè suis désolé.
Pourquoi avez-vous perdu le monopole, de Monts?
Il y a beaucoup de jalousie qui existe entre les hommes à la 
cour de Henri IV. Certains homijes désirent faire'partie 
du troc des fourrures parce qu’ils voient que cést une 
entreprise très profitable. Cependant ils ne se rendent 
pas compte du coût de,l'Habitation et aussi des dangers 
toujours présents ici au Nouveau Monde. r
On exprime le sentiment à la cour que je n ai pas fait assez 
déxplcwation, et que je n ai pas répandu la foi Chréliennè - 
parmi les indigenes. .
£st-ce que vous allez retourner en France et essayer de ,, 
voir le roi pour expliquer la situation?
Oui. je pense y aller dans deux semaines quand Champdore 
aura fait les réparations nécessaires au bateau. J espère que 
le bon Dieu va m accorder bonne fortune.
On vous souhaite bonne chance. Sieur de Monts -
L
\





AC TIV IT IE S
.'EVALUATION
..y  ' ■
R E S O U R C E S
understand the importance of a social life in (he new world
J.'*' ' C * V
the establishment of (h e a d e r  of Good Cheer
i .
I, the difficulty in 
Obiainifl^ lt^ m ^  and a sk in g , the
hutritibhtd c% teht; students must prepare a menu for one day,
.3. fesearçh can be done on.dfess, music, leisure activities of France 
a r e a  1 6 0 4 ''"' T  \  ' ' ' . : ,
in an in, the
problems and hardships fdced in the preparation of an evening of 
1 Ordre du Boh Temps . . ’
Docu men,is provided, p! 6 7 
film NfB - L'Oh-dre du Bon Temps 
video - L'Ordre dii Bon Temps
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Le temps passe très.lentem ent à Port Royal Les ouvriers devaient 
trois heures d'ouvrage par jour a la colonie, c e ‘qui laissait beaucoup de 
temps libre. Les hivers sont très longs et rigoureux et lé moral était 
souvent bas.
Champlain en 1606 décide d'établir un club social qui s appelle 
L'Ordre du Bon Temps. Â tous les quinze jours un gentilhomoàe parmi les 
quinze assis à la table du. gouverneur prenait son tour à devenir maître 
d'hôtel. Le maître d'hôtel devait-planifier le menu et les divertissem ents, 
aller à la chasse ou à la pèche, et apporter les résultats de ces expéditions 
aux cuisines. 11 sert aussi la table. Quant les autres sont regroupés Autour 
de la table il arrive, la serviette à l'épaule, le. bâton d'office en main, le 
collier de l'ordre au col (qui valait plus de quatre ecus), et ses aides le 
suivent portant chacun un plàt. A la fin du repas on trouvait son 
successeur. ■ ; .
On invitait tous les membres de l'Habitation et aussi Membdrtoù et 
des membres de sa tribu. Cependant seulem eiîi les quinze 'geniilhommes 
ei Membertou s asseysaieht autour de la t # l e  du gouverneur. Les autres
'v
invites s asseyaient a d autres tables placées dans la salle commune
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S o u p e :
E n t r é e :
MENU
Crème de queue de castor
Bouchées de l’orignal h^ché (chaude)
s  ;
P l ^ t  d e  r é $ # s t a u c e :  Oie farde%raisée au vin
O U
Pâté de lapin en crçûte
D e s s e r t :  * Pain aux cannebergesr
O U  ^
' Tarte aux groseilles
B r e u v a g e :  Vin -
'.K ,. M ■
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L ORDRE DU BON TEMPS
une pièce originaje écrite par Anne Rodrigue
Liste de Personnages
1 Champlain 5. Boulet
2. Sieur de Monts 6. Poutrincourt
3.. Prêtres 7: Pont Gravé
4 Louis Hébert 8. Champlain
9. Lescârbot'
10. 1 of 4 inen
11. Membenou 
12- 2 of 4
13:' 3 of 4
14 4 Of 4
15 Da Costa
4 f
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Bienvenue à mes chers parents et nos invité); d'honneur. On vous 
souhaite le bienvenue à notre festin. L Ordre du Bon Temps. Dans notre
pièce de théâtre vous allez ren o ^ tre r les hommes célèbres de l’histoire tel
. ' '
que Champlain. Sieur de Monts et l’écrivain renommé, Lescârbot.
Nous allons avoir le plaisir d'écouler un violonneui expert; je suis 
.^pprlain que céîà va vous plaire. Et maintenant, que le festin commence.
f n
J wish to extend a hearty welcome to parents and honored guests 
whb are here With us this evening to celebrate our re-enactment of The 
Order of Good Cheer. In our play you will meet famous historical people 
such as Champlain, the Sieur de Monts and Lescârbot, who recorded the 
Evenings for Posterity. , ^
/
We will also have the pleasure of listening to a gifted violinist, f am 
sure that this will please you. And now. let the feast begin. ■
- 9 )
Champlain: 4 Mes chers invités, je vous souhaite le bienvenue à notre
siiièine ^ r é e  de l'Ordre du Bon Temps.
Vous savez que j'ai créé ce club parce que je
T, • , , ■ ’ ' '
trouvais, comme vous, lesl^irèes d ’hiver ici à Port
Royal très longues et très ennuyeuses C'est l'ennui
qui tue. pas le travail, et il fallait que je fasse
quelque chose. Cela m'est venu à l'idée qu'on pouvait
créer un dub de gastronomie et de divertissement.
Chaque gentilhomme devait prendre chacun son tour à
. »
créer l'ambiance d'un bon restaurant dans notre bien- 
aimé pays la France. Bravo! Vpe la France et vive la - 
Nouvelle France! Et voilà l'Ordre du Bon Temps.
Jéspère qiÉ mon idée va se justifier.
Maintenant je veux vous présenter notre hôte pour ce
Ïir, Le Sieur de Monts. Il va vous parler de son choix mets et il va aussi présenter un homme bien connu 
à tout |e**monde, notre cher violoneux, Pierre Fortin. 
(Joue un rigodon.) -
Sieur de Monts; Bonsoir chers amis Avez-vous faim?
(Des cris: Oui, Certainement, Bien sûr.)
Je l espere, parce que ce soir j ai de vrais délices pour 
vous, des viandes de toute sortes, des crustacés, des 
légumes et mon fameux pouding au:; noix et aux raisins 
Comme ma mère m a fait maintes fois chez-nous en 
Normandie, et surtout beaucoup de vin. Je vais 
maintenant demander à nos prêtres Récoliets de
-  9 2  -
donner la bénêdiciié. (Tout le mmide débouc lés têtes
if / ' ^baissées.) *
Un pçéire; Notre Bon Dieu. Nous vous remerdons pour notre santé 
et votre bienveillance. Notre sort est difficile mais avec 
votre aide nous pourrions surviwe, dans un pays dui n est 
pas encore le nôtre mais^ui va bientôt l'étre.
Bénissez ceux qui sont décédés et aidez-nous à 
garder leurs souvenirs dans nos coeurs.
^ Nous vous remerèions.jpour la nourriture qui se 
^  trouve devant nous, délivrez-nous du mal et aidez-nous 
à découvrir ce pays en l'honneur de notre roi Henri, et 
de notre Dieu,
Amen.
Sieur de Monts: Regardez à la porte mes amis, le chef arrive avec un
vrai amuse-gueule, le homard?les palourdes, et les 
mollusques sautés.au beurre d ail. Prenez en, servez- 
vous en. ^
Louis Hébert: Notre hôte va vraiment nous tenter ce soir, j'aime bien
cet homme. C'est un hotnme brave et fidèle, 11 est 
*
vraiment notre patron. —
Champlain: Eh Boulet, est-ce qu'il y a des problèmes à ,cause de la
température dans la forteresse? Te souviens-tu 1 an 
dernier à l'ile Ste.-Croix quand le vin était gelé, ce néiait 
pas plaisant. Entrevois tu des problèmes celte annee?
Boulet: Je ne pense pas, les pièces sont un peu humides et on ia
toujours de la difficulté à chauffer mais ici au moins 




On est bien chanoeui: les indigènes, les Micmacs f
vraiment génèreui eiivers nous.
Poutrihcouri; Oui, Membertou et les Micmacs ngus ont vraiment aidés à
Cl . ' . '
survivre dans œ  pays de froid et de neige. Leurs
, ' ... - .
raquettes nous permettent de-marcher sur la neige, leurs
médicaments nous ont sauvés du scorbut et le commerce
des fourrures est vraiment bon. As tu remarqué la .
qualité des fourrures?
Pont Gravé: Oui. au|ourd hui ; ai passé la journée à compter feS .
fourrures qu’on a achetées, ce n'est pas croyable. Il y
■ J  '
a beaucoup de peau de castors, et on sait què c'est la
mode maintenant en France. Quand j'y étais l'hiver
' dernier tout le mo^de, les honimes et les femmes.
pwtaient des chàpeaui de castw.
peut vendre une fourrure de Castor pour quatre
livres en France. %  Va faire fortune ici. Aujoord hui
un Indien a amené une pelleterie d'ours et il n'a
ademandé qu'un petit couteau. Quelle chance pour nous,
n’est-ce pas? Les ind^ènes ne demandent pas beaucoup
pour leurs fourrures. Au commencement il Voulaient
.r avoir des fusils mais ils ont trouvé par expérience que
leurs arcs et leurs flèches sont plus efficaces.
Quand je retourne en Fcance pour commander des
provisions il faut ramener beaucoup de perles de verre.
Les Micmacs adorent ces «rnements. ils ne-peuveni pas
s'en passer. .








Moi. je commence à m'inquiéter un peu, Le commerce 
des fourrures sufypofte bien te<x>ui de l'Habitation et 
nos dépenses, mais j'ai peur Vue le roi va révoquer ' 
mon monopole-on dit que je n ai pas rempli les 
conditions que le roi a imposées, il y a fortune à faire 
ici et il y a beaucoup de gens avares à la cour qui 
désirent gagner un peu de ces- prcrfits. Si je perds je 
monopole, notre colonie n existera plus.
On ne va pas perdre le monopole. Sieur de Monts. On a 
trop souffert.
Va donc de Monts, ne sois pas si triste. Ce soir c est une 
fête, ce n'est pas des funérailles. Moi je ne ni inquiète
jamais des choses que je ne peut pas contrôler
%
Tu ne t inquiétés point! Tu n avais même pas peur de 
Champlain quand tu as echoue ton vaisseau sur les- - .
fonds de sable... •f. . ‘ ,
, Ce n était pas grave. On était un jwu ivre celte soiree 
là, et je ne faisais pas trop attention. Moi. j ai 
vraiment été puni pour celte of&nse Quatre semaines 
en isolation dans ma chambre.
Tu n as passe que dix jours. Tu es bien chanceux, toi,
qubn avait besoin de les services pour reparer le
V
bateau.
Je suis un homme important, moi!
Bon, maintenant notre plat de résistance arrive, le poulet 
fard aux amandes, un rôU de boeuf bourguignon, un





jambon assaisonné aui. clous de girofle ei un pâté de 
lièvre. 11 y  a quelque chose ici pour plaire à tous les 
gouts.
La nourriture ne nous manque pas. C est déîicieui,
Je n aimerais pas être celui qui doit présenter le 
V prochain festin, cela va être très difficile Ce soir je 
vais écrire autant que possible toutes les choses dont 
on a parlé ici ce soir. C'est très impt^iant, tu sais. ,
J èspéré que nous sommés bien traités dans ce livre.
Tu ne marques pas tous nos défauts, je l espére. ^
El toi, Michel, as-tu des défauts, je n ai pas remarqué? 
Sieur de Monts; Ce soir j aimerais vous présenter nos invités
d'honneur. Membertou et ses braves, f  ést à vous qu on
. .
doit notre présence ici ce soir.
A votre satttè, vive la paiil
WE LE LA YOK̂ NE DUP DUK, GIÜ BE BUMI MËAK AK WE 
LA GO WAY AK WBL DUZ iM GÜAY. WÊL DA ^ÜL TEAK DE 
GAY WOCMy EK. EGIN DOM WEK BE LAV̂ DEL MBMA jIMK 
AK WEL DAY DUMICLE Gi LOW LUO WAG I NOW AK BESK 
QUAIL. AK WEN JU WAY B1 BE NAGEN WE LI YA DO NE 
DUP DEEG MB SO GOW SID GAMOU GA JE YAK.
Merci,,mes chers amis. Vous aussi, vous nous avez 
donne quelque chose, un nouvel intérêt dans la vie. Je J  
goût de J’aventure e^ vous avez développé,en nous le 
go|iii pour certains de vos articles, votre pain, vos perles 
de verre, vos fusils, etc. Qubn reste toujours fidèles amis. 
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(2); J aimtèfais bien qu îl arrête de neiger, )e suis faiiguè
^ . ’ de voir la neige.
(3): Ce n est que le mois de janvier, l'hivef est loin d èiré
' terminé
<2); Vart-il faire beau demain?
<31; Je l'eSpère, je veux faire,de la chasse demain,
<21: Je trout/e qu orrest mieuï hébergé ici qu on ne l^tait -
à l ile Ste - Croix.
<31: Cest miraculeux qubn ne soit pas atteint du scorbut
encore cet hiver. Grâce à Dieu <Both bless ihemselvesl. et 
aussi aux Micmacs
<11: De Monts a vraiment prepare un bon repas ce soir,
J aime beaucoup les légumes qu il a servis. Cela me 
fait penser à chez nous.
<31: Penses lü qu il fait aussi froid en France?
<21: j'en doute. Les hivers sont beaucoup mois rigoureux
là-bas. Ici il fait toujours froid et il nèige 
, , constamment.
<31: Oui. mais je préféré Port Royal a file Ste. Croix.
Sieur de Monts: Avez vous mange a votre faim, mes amis?
<31: \  Peui-ètre^lr«p, monsieur. ^
Boulet; J'adore manger Cest un des seuls plaisirs de la vië.
<21: Pour vous, peut-être, je peux penser a d autres plaisirs.
Sieur de Monts: Gardez une petite place pour le dessert, s il vous plait 
Cela va suivpe.
<Le violoniste jq ü  deux gigues l ,
.  \  '
S \:..








Quand on pense à nos débuts dans ce pays il faut é tr t 
impressionné par le travail qu on a fait jusqu’à 
présent. A favenir, je désire explorer enqore la côte 
sud de t’Acadie et je veux monter le fleuve St. Laurent 
En explorant on va certainement trouver d ’autres 
richesses à part des fourrures. Peut-être va-i-on 
trouver de for.
C’esi très im putant pour notre avenir d’avoir toujours 
une source certaîj^ de peaux. Nos amis les Micmacs 
vont certainement nous aider à découvrir d’autres 
terres
N’oublie pas qu on doit construire des bâteaux si on 
veut voyager plus loin. Et C’est ici que tu-vas avoir 
besoin dejnon expérience et mon habileté.
Dn l im a it  déjà ton habileté en certains domaines.
(Tout le monde rit, Champdoré se lève et il se penche.)
Si on veut explorer plus au nord on doit vraiment 
planter beaucoup de jardins pour être capaBîe de 
fournir toutes les provisions nécessaires. Vraiment 
au printemps j aurais besoin d autres hommes pour 
semer et défricher.
Tout le monde a besoin de quelque chose. Y a-t-il 
quelqu un d’autre qui a besoin de quelque chose?
Moi. j^i vraiment besoin de quelqu un .et pas de quelque 
chose,















C esi vrai, je m'ennuie beaucoup de ma femme. Je pense 
à elle toute seule chez nous avec nos enfants. BUc doit 
elever les enfants sans la presence dejeur père. Ce nèst 
pas facile pour une femme d être marieé a un aventurier. 
Ma femme s ennuie aussi mais elle s intéressé 
beaucoup a ma carrière.
Maintenant mes amis le dessert arrive. Prenez en et 
gôuiez-y. Il n y a pas de comparaison entre mon 
faraeui pouding et le dessert qubn va trouver chez 
Christophe à Paris. ,
Je me souviens beaucoup de soirées passees'chez 
Christophe,Des fois je ne pouvais pas trouver ma 
chambre j etais tellement enivre.
On n'est pas chez Christophe jci, mais c est certain que dé 
Monts s est vraiment surpassé ce soir, n est ce pas?
Oui. ce soir le  souper était yraitneni délicieux.
■ On ne p()uvaii pas manger mieux a Paris je t assure 
II faut'accepter l'opinion d un expert 
(Tout le monde dit oui.)
On doit demander a notre violoneux de nous jouer des 
gigues.Il me semble qu on a besoin découler un peu de 
musique.
Monsieur le Violoneux, voulez-vous jouer pour nods?
(Violoneux joue -a peu près 5 minutes i
Quel plaisir, quel souper, quelle fête. Bravo de Monts!
Ce soir je veux vraiment remercier tout le monde d'être 
ici et de partager avec moi la joie d être ensemble, en
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sanié. et d'éire bien nourri. Jespère que le souper vous 
a plu et j’aimerais remercier certaines personnes qui 
. m m eW au A u p # i& # àïs  les p#parations que j ai faites 
pour presenter festin: 
ft-emièremeiii notre cher violoneui, sans lui la soirée 
ju ra it été moins joyeuse. On sait que, la musique 
attendrit les coeurs. Même les Coeurs les plus dùrs.
Je veux remercier les prêtres. Père Justin et Père 
Joseph-Marie, qui ont béni notre souper et qui vont 
bientôt terminer notre rep as-l^c  une prière de 
gratitude.
Nos chasseurs, Luc et Jean-Marc (2 artisans se 
lèvent), qui ont fourni la êïande que vous avez mangée 
ce soir, et notre chef, jonplhan, qui a trav^L0^pendant 
deux jours a preparer*les délices que vous avez si 
joyeusement devca'es.
Je vous remercie tous d être ici avec moi. et 
maintenant je laisse la parole a Louis.
Hebert: .  Bon, maintenant cest le point culminant de la soirée.
- ,  * $
Je plains le prochain malheureux qui sera choisi pouC
nous divertir. Je lui souhaite beaucoup de chance et il
en aura besoin. (Il regarde "partout en ricanant.) Car
je dois vous avouer que le festin de ce soir est '
presque imbattable, je demande à tout le monde
d écrire son nom sur le bout de papier que Champdoré
va vous passer. Pas de trichage les amis!
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(Chaoipdorè place les bouis de papiec dans son 
ehapi^u. il est eriP(^ un peu lyre et il chambranle un 
. ^ petit peu,) ' '
(Louis choisit un œwceau de papier.)
- El voilà notre nouvel hôte pour le prochain festin, M. 
Marc Lescarbot.
(Les cris de Bravo, tout le monde se lève,)
Lescarbot: Merci-beaucoup messieurs, je vous assure que je vais
-
faire de mon mieux pour égaliser le festin dont nous
avons profité ce soir. Quand j'ai entendu mon nom j'ai
\ —  ■ ■ , • .
déjà commencé à remercier le Bon Dieu du fait que
. A ' "—" ■
depuis mon enfanœ j’ai copié de vieilles recettes de 
ma grand-mère dans son livre de recettes noir. Je 
vais vous informer aussitôt que possible de mon choix 
de menu et aussi de,la date prévue.
Hébert: Merci. Marc, nous attendons la date de ton souper avec
A
impatience. "Maintenant je demande à dé Monts de 
prendre la parole.
Sieur de Monts: je demande à nos chers prêtres de donner leur priere 
de remerciements
(Tout le ^ n d e  se lève, la tête penchée,)
( 3 ):   ̂ Notre Père qui est aux cieui. grâce à votre bienfaisance.
*
nous avons bien soupe, aidez nous à rester fidèles à nos 
traditions françaises. I honneur, le roi et Dieu.
Pont Grave; Levez-vous tout le monde et applaudissons avec coeur 
notre hôte de ce soir, de Monts.
(Les cris de Bravo s entendent partout.)
T
'' '
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Merci el bonsoir.
(Les hommes se lèvent et ils sortent en se.disant:) 
Bonsoirrïjouons aui cartes, etc.
£>
■ !
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Test d Histoire. 7ième Nom,
1. Choisissez la dale qui convient:
Mfli J6M I M i  I M é .  I M Z  liLG
A.   L établissement à Port Royal. '
B . Le Sieur de Monts reçoit la permission de coloniser.




Lescarbot è tril le Théâtre de Neptune.
Les droits de de Monts sont révoqués, il perd le
monopole,
F. _ _ _ _ _  Poutrinoourt retourne a Post Royal avec 23'wlons.
cartographe 
Neptune 









le moulin a blé 
l’Ordre du Bon Temps 
une partie de leur 
la forge recolle
1
A. Le nom du premier club swial
B. Le métier, de Louis H ébert___
C Le premier Indien à être baptisé à l'Habitation 
b. Le métier de Marc Lescarbot 2 ___   —
B. Le métier de Samuel de Champlain .
F. Le théâtre que Lescarbot a préparé 
C- La place où on a joué le théâ tre  _
H. Le métier de Poutrincourt
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V  ■
.1.  _______ ^ ________ e t _____ :__________   ont été laissés au
soin du grand chef Membertou.
J. On est retourné en France avec  ____ :-------------------------
X
3. Choisissez 1 homme qui a fait ces exploits;
1. Louis Hébert /2 ,  Poutrinoourt 3. Pont Gravé
4. Champlain 3. Marc Lescarbot 6. Sieur de Monts
A. Le fondateur et le premier gouverneurHe Port Royal
B. Dessinateur des cartes pour l eipédition de de Monts
C. Il arrive avec les provisions au printemps de 1603 _
D Son seul désir était d établir une œlonie agricoles___
E. Il reçoit le monopole du commerce des fourrures _
F. Le fondateur du Canada :_______±______
G. Pharmacien-droguiste à Port Royal_______________
H Ecrit un livre Histoire de la Nouvelle France
î 11 plante un jardin et des champs de grain
j. Le premier journaliste au Canada .....
a. En 1^06. il accompagne Poutrincoürt à Port Royal
L. Le premier explorateur européen de vastes regibns-diL-St. Laurent
et du bassin des Grands Lacs - ........... ...........................
M. Le gouverneur de 1 Habitation 1603-1607 ______ _̂_________
N, Envoie Champlain pour construire un établissement à Québec
0. En 1603, il visite le fleuve St. Laurent
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i. Oui esi i homme ie pJos imporiani dans le développement ou- 
rèiabiissemeni de Pori Royal? Pourquoi?
-  1 0 5 -
IB J: . /
J . Quelle e5l la dale de 1 arrivée de Chaco plain?.
2. Qui est le patron de Champlain?___________
3. Qui était Je navigateur de ce voyage?.
4. Où était la première habitation? _
5 Nommez la baie O'ancien nom)______
6. En quelle saison sont-ils’arrivés?.
7. Dans queUe province est l ile? _
8. Qui est venu avec Champlain? (3 groupes)
•i
9. Nommez deux édifices (buildings)
10- Pourquoi a-t-il choisi une île? _
11. Décrivez dans un mot l’hiver de cette année-là. 
12 Est-ce qu il y avait beaucoup d'arbres sur l ile?.
13. Quelle est le nom de la maladie? _______
l A. Combien d hommes sont morts?
13, Vers (towards) quelle direction sont enterres les hommes?
16, Après 1604. où sont-ils établis?.
17 Où se trouve Port Royal ? ( province 'L 
18. Qu se trouve Port Royal? (la côte). 
19, Quel clùb s'est formé à Port Royal?.
20. Pourquoi? _________ _ ___
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Une forge 
1060
le bassin d AimapoUs 
le Nouveau-Brunswidc 











vers le ntwd 
l'Ordre du Bon Temps 
vers le soleil levant 
pour la défense 











la baie française 




une banque a bank
le bois w oo^
un cartographe a üiâp makèr
la colonie the colony
le commerce (le troc) des fourrures, fur trading






la forge the blacksmith s hearth
l'hiver the winter
les hommes the men _
lile the island
les indigènes the native peoples
lès invités guests
le monopole monopoly
le moulin a blé grist mill
un navire a merchantship
le patron patron, boss




le scorbut s c i^ y
un siècle a century



















































to bring back 
to return
to have a good time 
to establish oneself 
to save







^ L o u t s  R W L
et Ces Hé&eCCions 
de 1870 et de 1885
1, 10
gut? Rtiflçjpaui fa Cottti
L Comprendre les relations entre la Compagnie de La Baie d Hudson et 
de La Gara pagnie du Nord Ouest.
2. Comprendre et juger les interactions entre les Metis et, les deux 
compagnies. ’ ^
• '■ ' .
3. Etudier certains individus qui .ont joué un rôle important aux
rebellions. " ;
4. Etudier la vie de Louis RteL .
r
3 Analyser le rôle que le gouvernement canadien a joué pendant les
> ' .
X rebellions. . , .
6, iJèter rainer si le procès de Louis Riel était juste.
i ' '
111 . "
LESSON PLAN e ,
G O A LS '
To discuss the historical; social and economical background erf the 
Métis population.
O BJECTIV ES
1. To discover the differences between the Métis way of life and 
the other members erf the Red River colony.
2 . To realize the significant role that the church played in the 
, Métis way of life.
T
CONTENT) DocuÉiénvon Les Métis
A C T I V I T I E S
1. Prepare a grill in which you compare the amerindians, while 
man, and the Metis under the folibwir% categories: origin, 
economics, social organization.
2 . Imagine you are a Métis, either a father, a mother, or a child. 
Describe a normal day few each season of the'year
t
EVALUATION
I . Questions "Les Métis. ' 2 .  Research on the areas in Canada where 
the MélisTive presently, also the type erf work they do and their 
social structures. Eiplain the change in the Metis way oi l i f e  
between 1885 and 1987. 3. Read the Charter of Rights and find 
out what rights are guaranteed to the Metis,
m
RESOURCES
-------------— —’— —̂ -— - - - - ----------- - --------------—:---------------------------
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Le»
^  ;
Le mot Métis signifie mêlé C'est un terme pour désigner des gens qui
ont une ascendance indienne e t européenne. Souvent on utilisait le terme 
Métis seulement pour les personnes nées de pSténis francophones et 
indiens et on utilisait le terme half-breed ou sang-mêlé popf^H^ 
anglophones, cependant le mot se réfère aux deux groupes.
Le groupe Métis doit sohl^ïgine au commerce de la fourrure et aux 
deux compagnies qui ont lutté pour le contrôle du troc des fourrures, cest à 
dire. La Compagnie de la Baie d Hudson et La Compagnie du Nord-Ouest.
Après 1784. létabli^ém ent de la Compagnie du Nwd-Ouest voit
— . , i.
grandir la race mélisse qui, jusqu'à cette date, se composait de certains
I .
compagnons des premiers explorateurs qui sont restés dans l'ouest et se 
sont mariés avec les indiennes. L administration des deux compagnies de 
fourrures était composée d’Ecossais ou d Anglais. Les guides, interprètes, 
voyageurs, commis et subalternes à des postes étaient de race française.
La tactique commerciale de la Compagnie du Nord-Ouest différait 
beaucoup de la tactique de ia Compagnie de la Baie d Hudson. La 
Compagnie du Nord-Ouest envoyait ses guides directement au milieu des 
indiens et cest là quôn traitait avec eux. Les hommes qui faisait le troc 
ont établi des bases permanentes parmi certaines tribus ét ils oPt epouse 
des femines indiennes. La race métissé a commence sa pleine expansion.
De l autre part, la Compagnie de la Baie d Hudson attendait les Indiens 
dans les forts et aussi cette compagnie-ci défendait a ses employes 
d épouser des femmes indigènes. Cependant le nombre d'unions s amplifiai 
et la compagnie était obligée de changer sa politique et elle a imposée
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1 instruction (^ligatoire pour ces. enfants dans les postes; religion, lecture, 
écriture, arithmétique, comptabilité.
On voit immédiatement certaines différences qui eiistaient entre les 
^ u i  groupes de Métis: les Métis anglophones ont reçu une éducation 
supérieure et une vie très établie; les Métis francophones vivaient à la 
manière indienne, une vie nomade sans, instruction.
menaient une vie nomade. Pendant l'ètè et i auiom'ne on 
cbasjÿait le bi^i^^^^pes centaines de personnes faisaient partie de cette 
chasse et il fallait organiser très soigneusement les plans et le déroulement 
de la chasse. Ces diasses fournissaient le cuir nécessaire pour les harnais, 
des tentes, des vêtements et même des mocassins. On faisait aussi ces 
fameuses robes de peau de bison. La chasse d'été fournissait la viande 
séchée et de pemmican. La chasse d automne rapportant la viande verte, 
viande durcie par le froid.
Les Métis francophones, leurs familles et lés Indiens faisaient ces 
çipéditions de chasse. Les différents groupes de chasseurs se s#nt 
rencontrés soit à Saint-Norbert ou à Pembina.
Les Métis organisaient un gouvernement provisoire pendant la 
chasse. Ceci était nécessaire pouA les fins d organisation de la chasse même 
et <x>mme contrôle d une'^disdwine intérieure et contrôle contre lés 
attaques d'Jndiens. Oiv choisissait oq, chef et douze conseillers. Tous les 
hommes étaient soldal^et ils se groupaient par dizaine smis Tordre d un 
capitaine qu'ils ont élu. ' '
Le conseil faisait des règlements et punissait les infractions; les 
capitaines et les soldats eiécutaienl les ordres dU conseil. En vérité on a ici
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un témoignage d un gouvermeni démocraliqué—Je conseil n'avait aucune 
autorité sauf celle qui était confiée par les chasseurs eux-mêmes.
a Si ia chasse était une réussite, les chasseurs pouvaient payer les
dettes qu’ils avaient accumulées au magasins de la compagnie. En revenant 
de la diasse, les chasseurs se mettaient à faire la récolte de leurs petites
i
fermes.
Il y  avait un fw t nombre de Métis qui passaient Ihiver ï  faire de la 
châsse, du trappage, e t de la pèche. Quand la récolte était mauvaise, le 
nombre de familles qui faisait l'hivérnement augmentait.
D'autres Métis travaillaient comme voyageurs ou conducteurs sur des 
brigades de transport. Les deux moyens de transfw t dans la colonie 
étaient le bateau ou la charrette. Ces hommes ètnient souvent des fiers-à- 
bras et n aimaient pas 1 autorité.
Les Métis, à cause de leur vie nomade et 1 isolation géographique, ne 
, faisaient pas partie d'un groupe homt^èhe. L’église jouait un rôle 
important de rassemblement. Les missionatres accompagnaient des 
expéditions de chasse, ils célébraient la messe et ils veillaient à l instruclion 
des enfants. Les féies religieuses se célébraient dune façon très 
particulière: le temps des fêtes, Noël, le Jour de 1 An, le Carême et Pâques: 
On célébrait ayec beaucoup de ferveur les mariages et aussi les baptêmes 
et les funérailles, Les Métis adoraient danser et ils voyagaient irès^ loin 
pour se procurer le plaisir de danser.
lA
V .
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;
Vers 1870 il y avait huit écoles dans les paroisses de St. Boniface 
St.-Vital, St.-Francois-Xavier. St.-Charles, et Ste. Anne des Chênes. Les 
èTOles étaient confessionelles. On apprenait à l èœ le comment vivre selon 
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L Ou» sont les Métis? - ,
2.  ̂ Eiistait-il des différences entre les Médis anglais et les Métis
français?
3- Expliquez le mot nomade en vous référant à la vie des Métis.
4. Quelle est la relation entre les Métis et la Compagnie Baie
 ̂ $ 
d'Hudson? Les Métis e t la Compagnie de Nord-Quest?
3. ' A quelle foi appartiennent les Métis francophones? Est-ce que
leur foi jouait un rôle important dans leur vie quotidienne?
6. Expliquez corn ment faire le pemmican. Expliquez aussi 1 importance 
de cette substance puiriiive.
7. Démontrez que les Métis possédaient déjà un type de
' • , '
• gouvernement démocratique.
8. Comment est-ce que les Mètis.s amiisaient?
\ *
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LESSON. PLAN ]
GOALS
Underslaod the role that Lewd Selkirk played in the development 
erf Manitoba.
t —
1, Deterine the underlying causes of the conflict that would arise 
between Selkirk and the Metis. '
2. Study individuals, Cuthbert Grant. Miles McDonnell.
OBJECTIVES
CONTENT Document on Lord Selkirk.
ACTIVITIES
\
1. Questions. - . ■ - .
2. Read accounts of Lord Selkirk and list a series of events in 
chronological order of his life in Manitoba. v.
3. Do a historical biography of Cuthbert Grant and Miles McDonnell.
EVALUATION
Î BSOURCES
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LMiLS^ltick Le? M tü:
En 1810, Thomas fewd Selkirk a établi une colonie dans la région du 
bassin du lac W înnipeg. Cette œlonie voulait faire valoir le litre de la . 
Compagnie de la Baie d Hudson à la propriété du sol. établir une colonie 
agricole pour les immigrants écossais et irlandais chassés de leur terre, et 
aussi à établir une colonie qui pouvait fournir des provisions au^ postes de 
traite et aui bateaui de transport. La mlonie s'appelait Assiniboia.s
La Compagnie du Nord-Ouest n’acceptait pas cette expansion et a 
soulevé les Métis. La compagnie a suggéré que J expansion était un vol de 
leurs terres parce que Selkirk n a pas négocié avec eux.
Les Métis se sont réunis sous la direction de quelques chefs. Le plus 
célèbre s ’appelait Cuthberf^rant, issu d'une mère cri et d un père è<x)ssaïs. 
Les Métis s’appelaient ^es bois brûlé qui se référait à la wuleur de leur 
peau. Les Métis étaient des cavaliers et des chasseurs infatigables et 
intrépides. Quand Miles MacDonnell a issu une proclamation interdisant la 
vente dé pemmican hors du territoire de Lord Selkirk en 1814, les Métis et 
la Compagnie de Nord-Ouest s’opposaient vivement à cette décision.
/■
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/
Louil Riel p ^ e
/
Les parents de Louis RieJ père élfcient jean Baptiste Riel, né à 
Berthier province de Québec, e t Marguerite Boucher, également de Berlhier, 
une indienne montagnaise-chipevyan.
Louis Riel père travaillait au service des compagnies des fourrures. Il 
s est allié à une métisse, Julie Lagi\ûodière. Elle est la sixième fille de jean- 
Baptiste Lagimodière, qui avait le goût de 1 aventure dans l ouest canadien 
et Marie-Anne G ^oury, la première femme à part des Indiennes qui est 
venue s établir dans l'ouest.
Le père de Louis Riel pensait avoir une vocation réligieusé e t  il est 
entré au noviciat des Objats à Québec. Cependant il ne pouvait pas 
renoncer à sa vie aventurière et il est retourné, dans l'ouest. 11 a rencontré 
Julie Lagimodière et il a voulu l'épouser. Ses parents désiraient 1 union, 
mais Julie hésitait. Elle aussi voulait devenir religieuse. Cependant elle a 
eu une vision qui lui ordonnait d obéir à ses parents. Elle a donc décidé 
d épouser Louis Riel. Julie et Louis ont eu onze enfants, leur àiné s'appelait 
Louis comme son. père. On I appelait le Meunier de la Seine parce qu i! 
possédait un moulin qui moulait le grain et cardait la laine.
En 1847 Louis Riel père était pn des leaders qui a envoyé à Londres 
une pétition authentique de 367 signatures qui réclamait le’redressement 
des torts. Riel aussi a f(wmé un comité élu par le peuple de cinq membres. 
Louis Riel père a agi comme avocat dans le procès de Guillaume Sayer et 
défendait par écrit Mgr. Taché.
11 est mort le 21 janvier, 1864.
\
Bxalusiisii .
1. Faites un arbre généalogique de la famille Riel et de la fainille 
Lagimddière,
2. Quels exploits faisait Louis Rie! père qui montrait ses intérêts dans la 
politique?
3. Expliquez les mots vocation, noviciat, les pères cg>lats.
4. Faites voir comment Louis Riel père et Julie sa femme avaient 
chacun une foi profonde.
0
\
- 1 2 1
4
LESSON PLAN
GOALS Trace the formaiive years of Louis Riel.





Louis Riel - Les Années Formalives.
. , ' ' . • ■ '




RESOURCES Books: Mariel, Gilles i e  Messianisme deî^ouis Riel. 
Davies, Colin. Louis^iel el la Nouvelle Nation.
*
-  1 2 2
,  A
Louis Rtfl
Louis Riel est nè à Saint Boniface le 28 octobre. 1844. et il fut baptisé 
par l'évéque Mgr. Provencher. îl é;ait laipè dé onze enfants de Louis Riel 
et Julie Lagimodière. Il avait du sang indien dans ses veines.
Louis a passé une enfance heureuse, Il a fréquenté les écoles de 
Soeurs Grises à  St.-Boniface et les Frères des Fcoles Chrétiennes à St Vital. 
Louis était un enfant rêveur et tranquille. Il a participé à des rites de 
1 église catholique: la première communion, la confirmation. Il sé sentait 
profondément marqué. Quand son père est venu a la défense de Guillaume 
Sayer et la libéralisation du commerce, Louis, a pris conscience de 
l’oppression des Métis par la Compagnie Baie d Hudson.
Louis était me m tr e d'une famille qui restait fidele aux traditions et 
auï moeurs canadiennes-francaises. II. a choisi comme héros Georges- 
Etienne Cartier. Louis avait plutôt développé un sens de la dominance 
anglaise de la culture française, Louis était un eleve doué .et il a fait du , 
progrès en latin, en lecture, en mathématiques et eh orthographe.
Le 1 juin, 1858, Louis Riel et d’autres, garçons étaient envoyés faire 
leurs éludes classiques au Bas Canada. À I âge de quatorze ans, Louis 
quittait sa famille et son lieu de domicile. 11 a voyage 2400 km par 
charrette, en bateau à vapeur et en train. Pendant le voyage. Louis a 
rencontré son père qui retournait chez lui après avotr fait des achats. 
C'était la dernière fois que Louis devait voir son père.
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Louis ̂  fail ses éludes au Coilège de Moniréal où il s'esi classé parmi 
les dii premiers en rhétorique, versification, et en Belles Lettres. Il a aussi 
étudié les sciences naturelles, la physique et 1 aslronomié. Cependant, il 
était souvent malade et il a manqué beaucoup de cours.
Louis Riel était raconteur. Les autres étudiants ëtaiep^ émerveillés 
par .ses contes et-ses récits concernant l'histoire et la vie au Manitoba^ 11 
s'est vite rendu compte qu’il était quand même différent des autres.
»
Louis adorait la poésie e t il a continué d’en écrira jusqu'à sa mort.
ye \
Louis étàn un adolescent digne et fidèle, taciturne et sérieui. Il 
prenait toujours la défense des opprimés et il avait l'esprit o-itique vis à 
vis les ordres qu'il jugeait trop sévères.
En 1864, Louis, à l'àge de dix-neuf ans, a reçu un/choc. Son pere est 
décédé le 21 janvier, Louis pleurait mais en même temps sa foi chrétienne 
1 empêchait de railler contre le destin et H s'est redonné une nouvelle 
ferveur religieuse.
Louis n'a pas fini son cours classique. Il est devenu chef de sa 
famille; il sentait la  responsabilité peser sur lui et il a essaye même de 
trouver un emploi en ville. Louis a décide de renoncer à la vie religieuse 
temporairement parce qu'il sé sentait attiré par le monde. Louis est aussi 
tombé amoureux d'une fille qui s'appellail Marie-Julie Guernon.
Louis a trouve un emploi dans un bureau d avocat. Rodolphe 
Laflamme, et il a signe un contrat de mariage avec Marie-Julie. Cependant 
les parents de Marie-Julie n ont pasaceepté-feunariage de leur fille avec un
' ‘ . - “• ' 
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Métis el le coniral s est rompu. Louis a quitté Montréal en espérant voir sa 
mère, sa famille et la tombe de son père.
Riel s’est reodii à Saint Paul au Minnesota où il a vécu pendant deui 
ans. 11 a aussi passé deux autres années à St.-Joseph. Dakota, Cette période 
de sd vie nous est obscure.
'^Le 26 ou 28 juillet, de 1868. il est arrivé à Saint Boniface à l âge de 23 
ans. Son pays était dans un état de grand désarroi. îl y avait menace de 
famine, un fléau de sauterelles a démoli la récolte et la chasse aux bisons a 
{H-atiquement disparu. Les colonies agricoles ont mis fin aux grandes 
frontières et les bisons sont allés vers le Moniàna.
k
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1. Selon vous, quelles insiiiuiions oni joue un rôle impor^ni dans 
la formation du caractère de Louis Riel?
2 imaginez que vous êtes Louis Riel au Collège de Monirèaf. ,
Dressez une liste de choses que vous trouviez différentes de voire vie
à la Colonie de la Rivière Rouge.
■ ■ •
Pensez-vous que le racisme existait dans le Collège ou dans la (^ilie de 
Montréal? Expliquez voire repense.
»
4. Pensez- vous que Louis était influencé par le nationalisme
canadien landais qui existait au Quebec?%
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LESSON PLAN
GOALS 1. Identify the factors that led to the Rebellion (rf 1870.
2. Try to understand the bias that exists in History.
%
OBJECTIVES
1. Desd[ibe the rivalry between Hudson Bay Company and North 
West Company.
2. Look at the democratic representation erf the colony.
3. Understand the effect of Selkirk's colony on Métis way of life.




Documents entitled Les Evénements... and Une Prise de Position
ACTIVITIES
1. Debate on whether it is possible to discover truth from 
historical documents.
2. Write an account from à settler s point of view or a Metis' 
point of view of the Red River Colony. 1 continued on reverse)
EVALUATION




TLa^Charle Des Droits. ^
Neering. t. l^uis Riel. Célébrités canadiennes, Editions Lidec, 
1977. '
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I
Lei Evénement: oui Jüenaieitt a u i RèbeHioni d e  1870
à
En 18 î 3. là Compagnie de la Baie d Hudson a établi un gouvernement 
colonial. Le Conseil d'Assinibpia, forme d un gouverneur et d un conseil non 
éleaif. Les Métis n'avaient aucune représentation au sein du conseil, 
même s ils étaient mifjk^airés dgnS la colonie. Cette exclusion se justifia 
de leur faible degré d instruction. En 1839. on a nomine Cuthbert Grant au 
sein du comité parce qu il était en excellentes relations avec les Métis. " 
Cependant, en 1839. on>a nomme Adam Thonfcomme premier magistrat et 
conseiller juridique de là compagnie. Thom méprisait tes Métis, il était 
francophobe et fanatique. Thom était aussi" protestant. Nommer un 
homme comme Thom à un poste important dans une region française et
catholique invitait la méfiance et même la haine des habitants,
■ • '  .
La rivalité entre la Compagnie de la Baie d Hudson et la (Compagnie du 
Nord Ouest s'échauffait. Chaque compagnie voulait contrôler la région de la 
Riviere Rouge. La Compagnie de la Baie d'Hudson a re.cü sa charte en 1670 
et se pensait le maître de toutes les régions à l'ouest dé la Baie d'Hudson. 
Cependant la Compagnie du Nord Ouest disait qüe c'était des explorateurs 
français qui avaient ouvert louest. et leurs droits au troc de fourrures 
pouvaient se trouver dans le Traite de Paris, 1763.
La Compagnie de la Baie d Hudson’̂ établissait des colonies au milieu 
des régions de la chasse a 1 ouest et -a 1 entree des marches a 1 est. Le 8 
janvier. 1814. Miles MacDonnell, gouverneur de la colonie d Assmiboia. a 
publie une proclamation interdisant la vente du pemmican hors de la 
region. Cette proclamation effectivement coupait les provisions aux
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bridages et aui chasseurs de la Compagnie du Nord Ouest. MacDonnell a 
bloqué la route et il a saisi le cargo de pemmican de la Compagnie du Nord 
Ouest, En revandie les Métis, sous Aleiandre MacDonnell et Duncan 
Cameron, ont enlevé MacDonnell On a negwiè un échange de 200 sacs de 
pemmican destinés à la compagnie du Nord Ouest et cette compagnie a 
promis de fournir à la Compagnie de la viande fraiche pendant I hiver.
En juillet, 1815. MacDonnell a encore publié une deuxième 
proclamatidn.. 11 interdisait aux Métis de chasser les bisons à cheval. Les 
f&étis étaieht des chasseurs superbes et ils chassaient les bisons loin de la 
colonie, donc les colons ne pouvaient pas attraper les bisons a pied e r il  y 
avait un manque de viande fraîche dans la colonie. Les Métis doutaient dé 
la sagesse de cette proclamation et ils craignaient la perte de leurs droits. 
La colonie semblait menacer leur ancien, mode de vie. Cuthbert Grant, qui 
' est devenu le chef des Métis, les, a convaincus dé l'hostilité de la Compagnie 
de la Baie d Hudson.
Dans le mois de janvier, 181.5, Miles MacDonell a essaye de parler aux 
; Métis à Turtle Bend. Les, Métis ne voulaient pas en discuter avec lui. Un 
chef - des Métis, Peter Pangman tBosionais), était arrête le 19 mars 
Cuthbert Grant, en revanche, a saisi quatre des fervents de MacDonnell. Ni 
l'une ni 1 autre Compagnie ne désirait la guerre et on a échangé les 
prisonniers sans incident.
Pendant 1815 chaque compagnie a ouvert le feu sur la forteresse de 
l'autre. Pendant ce temps Dupcan Campbell a persuade 140 colons de




. ^  21 juin, Miles MacDohneli a œdë la forteresse bouglas et on a 
enlevé MacDdnnell lui-même. On a négocié la paii; là colonie ne devait 
plus eiister, la paiï devait eiifter entre les chasseurs, la Compagnie de la 
Baie d’Huds.on ,
avait le droit d uliliser la rivière, on devait oublier les incidents préalables, 
les colons avaient le droit de partir en paiii.
4-
Pendant l’hiver de 1815-1816 Colin Robertson, de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson, essayait de calmer les Métis, il les a courtoises en écoutant 
leurs plaintes et en leur o |^ n i  de 1 hospitalité. Le 13 ou 17 mars,; 
Robertson a saisi Fort Gibraltar et Duncan Campbell était arrêté. Ils ont mis 
le feu à Fort Gibraltar et ont aussi enlevé- tO Métis du Fort Pembina, y 
incluant Fraser Hess, le Bos tonals.
Les Métis et les chasseurs de la Compagnie du Nord. Ouest ont dressé 
une embuscade à la  jonction de la Rivière Assiniboine et ils ont pris 24 
hommes de la Compagnie de la Baie d'Hudson et leurs bateaux pleins de 
pemmican. Ils ont renvdye les prisonniers mais ils ont garde lé pemmican.
Cependant pour sortir le pemmican il fallait passer devant le Fort
Douglas., Sempl'e, le goiiverneur du Fort Douglas les a vus. passer et il e s r
sorti de son fort. Les deux groupes d adversaires se sont rencontrés. Grant
a envoyé un délégué pour discuter avec Sempie. Sempie ét Boucher se sont 
. y -
disputes et Sempie a pris Boucher par lé cou. On ne sait pas exactement
qui a tire en premier, quelques uns suggèrent les bois-brulés. d autres
Sem pie lur-méme. Cependant, la bataille a commence. La bataille n a dure
que 15 minutes. A la fin Semple et vingt de ses hommes étaient t)
:  • , -
Grant a perdu un Indien et un Métis était blessé; Cette bataille. The^allle
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cf Seven Oaks ou, eA français. La GrenouiJlère, esi devenue céièbre pôur les 
Métis parce que Pierre Faîéon, un chansonnier, en a composé une chanson.
1  
13) -
La rivalité continuait entre les deui compagnies. Le U'oc des 
foiirrures est,devenu plus difficile parce que les animaux se trouvaient de 
plus en plus à l'ouest. John Ballenden. le chef de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson a accusé Pierre Guillaume Sayer d’avoir fait du troc avee les 
Indiens sans passer par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le procès a eu 
lieu le 17 mai, 1B49, Guillaume, représenté par James Sinclair et certains 
) autres y incluant Louis Riel père protestant que la charte de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson ne permettait pas des droits civiques qui n'étaient pas 
basés sur la démocratie. Le jury, composé de Français et d Anglais, Font 
jugé coupable mais ils ont demandé grâce. Le juge n'a.,pas prononcé une 
sentence et Sayer était libéré. Quant il est sorlK^de son procès, la fouie 
croyait que c'était une victoiré et. ils ont crie Le comBterce est l i b r e r S l^  
, lî  commerce libre!." Après ce jugement la Compagnie deXa Baie d'Hudson 
n'a pas essaye de mettre en vigeur le monopole..
Monseigneur Provencher. après 1 affaire Saver, a porte plaiiît 
Gonverneur Simpson des griefs des Metis et celui-ci a promis de nommer 
les Métis au Conseil et d assurer une representation plus juste. 11 a 
demandé à l'évéque de les sélectionner. Enfin en 1850 on a nommé l’Abbé 
Provencher, en 1853 .1 Abbe Lafléche. encore des Canadiens-Francais. et 
enfin en 1-853 Francois Bruneau. un Metis. En 1857 on a nomme 





î . Est-ce que la colonie de Selkirk a mis fin au oomAerce de la4 / / , - *
Compagnie du Nord Ouésl?
I k




Imaginez que vous êtes Métis. Comment voyez-vous la Grenouillère, 
et l ’affaire Sayer?
Est-ce qu un manque d éducation devait exclure les Metis du 
Conseil?
Pourquoi?
Pourquoi est-ce que la nomination de Andrew Thom montrait un 
manque de sensibilité envers la culture majoritaire française?
H '
Voyez-vous des liens de comparaison entre Joseph H owe et son 
procès et Guillaume Sayer et son procès?
k
Vof PriasetePjgiiüfltt
Pendant plusieurs .années les négociations entre la Baie d ’Hudson et 
le gouvernement canadien se poursuivaient en vue de la cession des terres 
de la Compagnie au Canada. On n a pas demandé aux Métis leur avis sur 
cette annexation Les Métis s acharnaient à garder leurs droits de religion, 
langue, et culture. Les autres habitants de la ville, les nouveaux immigrés, 
désirait l'union avec lé Canada et essayaient de convaincre tout le monde 
de cette idée. Les Métis ne voulaient pas que les flots d’immigrants 
ontariehs arrivent dans leurs régions. ^
En automne 1867, et au printemps 1868, il y avait une sécheresse, 
un fléau de sauterelles,, un manque de bison, et de gibier. Les 
gouvernements ont envoyé \de 1 argent pour aider les habitants. Le 
gouvernement canadien a aussi mis sur pied un projet de travail. 11 a 
projeté de construire un chemin entre Port-Gary et le lac des Bois. 
Cependant le gouverneraeftt n a pas consulté la Compagnie de la Baie 
d Hudson qui avait , jurisdiction, sur ce terrain: Les Métis pensaient que 
leurs peurs étaient fondées et personne n’était venu les voir pour discuter- 
, de leurs problèmes et de leurs craintes.
Les hommes qu'ils ont engagés pour lé u'avaii insultaient les Métis, 
il y avait très peu de Métis qui étaient employés par le projet.
Bientôt on a cornmence à arpenter les terres de la Compagnie de la■- .i . >
. Baie d’Hudson sous la direction de John S, Dennis. Lé problème de cette 
epoqüe était que les Metis ne possédaient pas les litres de leur terrain. Les
terres étaient léguées de père en fils ou on achetait des terres des voisins
>/ -
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sans faire de Iransaciions par èo*it. Les Métis avaient p e ^ d e  perdre leurs 
.terres dés 1 arrivée de nouveaui immigrants.
r .  "
L’incident qui a soulevé une prise de position par les Métis était 
I arrivée des arpenteurs à la ferme d'André Naull, un cousin de Louis Riel. On 
a ordonné les ouvriers d'arpenter seulement lés terres non occupées. 
Cependant, on n'a pas expliqué le droit de pâturage ou de pacage qui existait à 
la colonie.
Riel, gui est arrivé à la téie des Métis, a ordonne 1 arrêt de travail en 
disant que les terres n appartenaient pas au gouvernement canadien et 
qu'on n'avait pas le droit d y arpenter
*
Cet incident est très important parce qu il démontre que les Métis 
pouvaient faire des gestes de résistance aux Blancs et aussi qu'en Louis Riel 
on a trouvé tin chef qui pouvait les mener en quête de justice.
Le 16 octobre, 1869. on a forme le Comité National des Metis qui 
 ̂ ■ . 
devait protéger et défendre les droits-des Metis a la Riviere Rouge. John
Bruce est nommé Président. Le Conseil a immédiatement envoyé un
■message à William McDougall. qui est le futur lieutenant gouverneur du
proposé lerritètre. Ce territoire était nouvellement acquis par le
■ ' y ■ - '  . ■
gouvernement canadien de la Compagnie de la Baie d Hudson anciennement- 
nommé la terre de Rupert. Le message interdisait a McDougall de pénétrer 
à 1 intérieur du-territoire du Nord Ouest sans une autorisation spéciale du 
comité.
On a aussi dressé une barrière sur la route qui menait à Pembina. 
Les cavaliers Métis ont forcé, selon la décision du comité, les hommes de 
McDougall de prendre le chemin vers les Etats.
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Le 2 lîovembire Rie* gvec 120 Métis ont occupé le F(M*t Garry. Il n'y r
avait pas d incident Le Fort pouvait offrir aux Métis ies provisions et lé 
logemeSbv^Le contrôle du Fort imposait le contrôle de la colonie,
Riel essayait de convaincre tous les Métis francophones et 
anglophones qu'il avait besoin de leur appui pour aw ir une meilleure base 
de négociation avec le gouvernement canadien. Lors d'une réunion te 24 
novembre, on a proposé de former un gouvernement provisoire. Les Métis 
anglophones avaient peur de se prêter à une trahison e t n'ont pas donne 
leur appui. Cependant les Métis francophones ont décidé d'établir leur 
gouvernement provisoire et ils ont dressé une liste de droits qui pouvaient 
être la, base d'entente avec Ottawa. Les articles sont les suivants; Une 
assemblée élue par le peuple, deux langues seraient officielles, le code légal 
^reconnaîtrait les coutumes et les droits de l'ancienne colonie d'Àssiniboia et 
des députés seraient élus pour siéger au parlement d'Ottawa.
V . ■ . - .
Le 2 ,décembre William McDougall a fait une déclaration qui le 
proclamait lieutenant-gouverneur de la terre de Rupert et il a signé au nom 
de la Reine. La publication était rédigée en anglais seulethenL
Le 27 décembre Riel fut élu président du gouvernement provisoire.
Le gouvernemettta canadien n'a fTas accepte de prendre en main les 
territoires de la Compagnie de la Baie d Hudson a c^mse des troubles.
Cependant le gouvernement ^  décidé d'envoyer un commissaire,, Donald ^
Smith, pour expliquer aux habitants les projets du gouvernement canadien.
Lors d une réunion qiii a eu lieu le 19 janvier. 1870. Smith a declare 
que le gouvernement canadien respecterait la liberté linguistique, 
religieuse, et leurs droits aux propriétés, Riel n acceptait pas la declaration
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sans voir les preuves et il a proposé lèleciion de 40 délégués. 20 
anglophones et 20 francophones pour étudier le document de Mr. Smith.
Les délégués sé w nl rencontrés et ils ont composé une Déclaration des
* f .
droits de I Homme
On a approuve la Déclaration et on a formé à nouveau un 
gouvernement provisoire chargé de représenter la Colonie dans les 
négociations avec le gouverneur canadien. Louis Riel était nommé 
président, (to a aussi décidé de fihérer les prisoniers qu'on a p r i | La 
colonie était en féte, cependant le 9 janvier*. Thomas Scott un prisonnier, 
avec d'autres, ÿ échappé de la prison. Ils se sont organisés pour retourner 
libérer les autres prisoniers. Mais les évadés furent arrêtes par les Metis à 
prOïimité de Fort Carry.
Thomas Scott n'èlail pas un prisonnier modèle. 11 insultait et 
menaçait les Métis et enfin on a réuni une cour martiale Scott fut accuse 
d insubordination et fut» condamne à mort 11 fut execute par un peloton 
d execution. ^
Ce geste de Riel a causé beaucoup d inquiétude. (Quelles etaieiii les 
raisons pour un tel geste; un désir de vengeance; les pressions des gardes, 
preuve d autorité du président; désir de retaliation contrés les Orangisies' 
(Scott en ou Scott comme symbole de cette haine et celte
bigoterie contre laquelle les Métis ont lutté?
Cet incident a cause l'exil de Louis et il a joue un role important a sa 
condamnation plus tard. ,
Le 22 mars on a  envoyé trois délégués du gouvernement provisoire a 
Ottawa, l abbe Richot. John Black et Alfred H. Scott Le projet de loi du
■■•7 ■ ■ ■ '
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Manitc4>a fui souinis à la Chambres des Communes. Chi a adapté le projet sous 
le nom de l’Acte dé Manitoba. 11 inclut la plupart des demandes eiprimèes 
dans la Charte des Droits et aussi comporte une sectibn proiégeaht les droits . 
des Métis, leur droit de propriété, d écoles confessionnelles, et leur langue.
On a insisté aussi sur lamnistie des chefs de la rébellion mais 
seulement le gouvernement anglais pouvait l'açcOTder. On a laissé cette 
demande en suspens à cause de l’hostilité qu elle suscitait et on n a pas pris 
d’action avant 1875-
Le gouvernement canadien a envoyé les troupes pour rétablir 1 ordre 
et préparer la base d'un nouveau gouvernement provincial.
Certains des soldats qui sont arrivés au Manitoba voulaient 
pourchasser Louis Riel mais Louis a réussi à s échapper en déclarant;
"Désormais, quoiqu il arrive, les droits des Métis sont garantis par 




1. Quels étaieni les trois problèmes que les Métis ont connus à partir
des années 60?
2. Qui était André Naull? Pourquoi est-il célèbre? ,
3. Quel était le problème de i arpentage? , .
4. Qui a acquis la terre de Rupert? ^
5 Qui était le Comité National des Métis? .
6. Pourquoi, selon^vous, est-ce-que Rieln’est pas chef?
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J. Est-(% que le gouvernement canadien aurait du spécifier leurs
buts dans la possession de la terre de Rupert?
2. Est-ce que les Métis demandaient trop dans leur Déclaration?
3 Décrivez le caractère de: Adam Thom et de Thomas Scott.
4. Trouvez-vous que Louis Riel était activiste ou pacifiste pendant
la Rébellion de 1870?
Quelle importance avait la rebellion et le procès de Thomas Scott 
dans les élections de 1870? '
6. Est-ce que Louis Riel mérite le titre du "Père du Manitoba"?
Justifiez votre réponse.
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Song Dgintn4> Mt.de
Liàl, <rf Rights ,
'
1. Thai the people have the righi to elect their own Legislature.
2. That the Legislature have the power to pass ail Jaws local to the 
Territory over the ve ip^ .ihe  Executive by a two-thirds vote.
3. That no Act of the Dominion Pariiamept (local Jo the Territory)
be binding on the people until sanctioned by the Legislature of 
the Territory. f
4. That all Sheriffs. Magistrates, Constables, School Commissioners, fitc., 
be elected bv life oè^ple.
'  '  .
A free homestead and preem ption land law.
6, That a portion of, the public lands be appropriated to the benefit 
of schools, the building bridges, roads, and public buildings,
7. That it .be guaranteed to connect "Winnipeg by rail with the
nearest line of railroad, within a term of five years; the land grant to
be_subje^^ip the Lixal Legislature
. . .  ' ' ' 
term of four years, all military, civil, and municipal
paid out of the Dominion funds.






1Ô. That the English and French languages be common in the
• Legislature and Courts, and that all public documents and Acts of 
the Legislature be published in both languages.
1
11. That the judge of the Supreme Court speak the English and French 
V ^language.
• 12. Thai treaties be concluded and ratified between the Dominion
Government and the several tribes of Indians.in the Territory, to 
■ ensure peace on the frontier,
13. That we have a fair and full representation in the Canadian 
Parliament
14. That all privileges, customs, and usages existing at the litoe of the 
transfer, be respected.
All the above articles have been severally discussed and adopted by 
the French and English representatives without a dissenting voice, as the 
condipons upon which'the people of Rupert s Land enter into 
confederation.
' /. - 
The French Representatives-then proposed, in order to secure the 
above rights, that a Delegation be appointed and sent to Pembina to see Mr. 
McDougall, and ask him if he. could guafantée theses rights by virtue of his 
commission; and, if he could do so, that then the French people would join 
to a man to escort Mr McDougall into his Government seat. But, on the 
contrary, if Mr. McDougall could not guarantee such rights, that the . .
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Delegates request him to remain-where he is. or return, till the rights be 
guaranteed by Act of the Canadian Parliament.
#
The English Representatives refused to appoint delegates to go to 
Pembina to consult with Mr. McDougall, slating they had no authority to do 
so from their constituents, upon which the Council was dissolved.
/''-"if
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CÈMS03B de Jm GreaoaiJUére
Voulez vous écouter chanter '
 ̂Une chanson de vérité?
Le dix neuf dé juin la bande des Bois-Brûlés 
Sont arrivés comme des braves guerriers.
En arrivant à la'Grenouillère 
. Nous avons pris trois prisonniers:
, Trois prisonniers des Arkanys 
Qui sont ici pour piller notre pays.
Etant sur le point de débarquer 
Deux de nos gens se sont mis à crier: 
Deux de nos gens se sont mis à crier;
\  Voilà l’Anglais qui vient nous attaquer!
Tout aussitôt nous avons deviré.
Nous avons été les rencontrer; 
l’avons cerné la bande des grenadiers, 
ills] sont immobiles, ils sont démontés.
levons agit comme des gens d'honneur, '
I avons envoyé un ambassadeur;
"Le Gouverneur, voulez- vous arrêter 
Un petit moment, nous voulons vous parler?’
Le Gouverneur qui était enragé
II dit .à ses soldats: Tirez! .
Le premier coup, c’est l’Anglais qu a tire;
L ambassadeur a ,manque de tuer.
Le gouverneur qui se croit empereur,
Il veut agir avec rigueur;
Le Gouverneur qui se croit empereur 
A son malheur, agit trop de rigueur.
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Ayant vu passer tous ces Bois-Brulès,
Il a parti pour les épouvanter,
Etant parti pour les épouvanter,
II.s’est trompé, il s'est fait tuer
Il s est tr(i^pé, il s est fait tuer 
Un' quantité de ses grenadieps;
J avons tué presque tout sod armée.,
Rien que quatre ou cinq ça l onl pu se sauver.
Si vous aviez vu tous ces Anglais,
Tous ces Bois-Brulès après.
De butte en butte, les Anglais culbutaient,
Les Bpis-Brulés lâchaient des cris de joie!
\  '





Study the life of Louis Riel in exile.
OBJECTIVES
1. fJndersiand the rejisons for his exile and the in fli^ c e  it had 
on his life. ^
CONTENT Document - Louis Riel en exil.
1. Discuss the differences between an exile and a refugee.
A'CTTVifTi? T 2. Research to find out why the aautesty for Riel look so long and 





y  '  '
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Loqii Riëi en Eiil
Louis Rlel s est échappé et .s est réfugié à St. Joseph, une paroisse 
Métisse dans. le Dakota du Nord. 11 a entendu les nouvelles de la mort 
d'BLzèar Goulet et François Guiüement et 1 attentat de meurtre contre André 
Nault. On lui a conseillé de rester loin mais il était fort troublé et il voulait 
se présenter candidat lors des élections de 1870. Il est tombé malade et il 
ne s est pas rétabli avant le mois de septembre. Au mois dé septembre les 
rumeurs des raids Fenians, inquiètent le gouvernement manitobain. Il 
avait peur que les Métis aident aux Fenians vu le fait que c'était un délègue 
des Métis. Ô Donoghue. qui a contacté lesj^enians.
Louis Rièl a décidé d intervenir. 11 a écrit au lieutenant -gouverneur 
Archibald et lui a assuré de la bonne volonté et du dévouement des Metis 
Riel croyait que l'avenir des' Métis résidait au Canada et non aux Etats-Unis 
Archibald a apprécié 1 appui de Louis Riel et des Métis et il était prêt a 
permettre à Louis de rester au Canada.. Cependant lés Orangistes d Ontario 
voulaient la tête de Louis Riel et les gouvernements manitobain et canadien 
ont verse $ 1800 à Riel e t a son chef Lépine pour qu ils quittent le pays. 1 Is 
sont partis le 23 février 1872. >■.
En Juin 1872, Riel s est présenté de nouveau comme candidat a 
1 assemblée législative de Manitoba. Il s'est retire en faveur de Georges 
Etienne Cartier, un fervent partisan de la cause métisse. Malheureusement, 
,^artier est mort peu après et. Riel fût élu par acclamation. Cependant il pe 
pouvait pas occuper son siège à cause des protestations. Il est retourne a
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*
Si. Paul el à New Ycwk où il vivaii avec des amis, il  a reçu une amnisiie 
mais il n avait pas le droit de rentrer dans son pays pendant cinq ans.
Pendant son absence. Louis est devenu malade. Ses croyances 
religieuses sont dèvenues plus fortes. 11 se considérait comme mèssie ou 
prophète dès Métis. On était obligé de l'amener à Montréal où il était 
interné dans un hôpital psychiatrique à Beauport. En janvier 1878 U a 
quitté l'hôpital et il est retourné rester avec le père Barnaby et sa soeur 
Evelina. Ils se sont fiancés secrètement Louis a essayé de trouver un 
emploi mais il n’a pas réussi à s en procurer et l'idylle avec Evelina a pris 
fin. A I automne 1878 Riel a été de nouveau i  St. Joseph où Ü recevait ses 
amis et sa mère. A la fin de 1879 il est p m i de St. Joseph avec les Métis 
enquête de bison dafts le nord du Montana.\ll a travaillé cdmme acheteur, 
commerçant et bûcheron. Il a rencontré Marguerite Monet, une métisse, et 
il l'a épousée le 9 mars, 1882. Il est devenu instituteur à la Mission St. 
Pierre et aussi citoyen américain. Cependant il a trouvé la vie* d instituteur 
très frustrante et il ne pouvait pas améliorer le sort des Métis.
Le 4 janvier. 1884, quatre personnes sont venues visiter Louis Riel. 
Ces visiteurs demandaient à Louis Riel de redevenir chef des Métis dans 
une région du nord de la Saskatchewan. Riel a décidé d'accepter le défi- 
les Metis avalent, besoin de lui et Ü avait sa mission à remplir.




Quand Louis a vécu à Montréal ei aux États-Unis, il s est montre 
interesse a certaines questions politiques; le nationalisme ^^jwftlien 
français et la Confederation. Louis s est mefie de la Confederation parce 
qu il voulait, s assurer que les Canadiens-Francais pouvaient conserver leurs 
droits, leur culture et leur langue dans une union avec les Anglais,
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1. Eipüquez certains problèmes qu un exilé peui sentir.
t2. Est-ce que le fait d’être interné dans une asile est important au |  
rôle que Louis va jouer?
I \  ' ■
1. Est-ce que Louis était influencé par Je climat politique des Etats-Unis^
Le climat politique de Montréal?
w-
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Identify the factors that led to the Rebellion of 1885
O B JEC T IV E S
L Understand the underlying reasons for the 1885 Rebellion,
I, Compare the reasons for the two rebellions and determine if 
the reasons had changed in any way.
CONTENT Document - Les Evénements ( 1885)
A C T I V I T I E S
1. enumerate reasons for rebellions. In groups, determine if the 
rebellions, could have been avoided, and decide upon what 
measures could have been taken,
2. List all events in which Louis Riel took part.
e v a l u a t i o n
Questions.
- Write a letter to the local newspaper in which you. a Meti^ 




Reel film 16mm. Radto-Canada. ONF. 106B 0265 120. 1979
Î5i -
Les Evêii<a«ftt8 qui Menaient à.la Rébeliion <ie ia a 5
' a  ,
L arrivée de nombreui immigrants menaçait le mode de vie 
traditionnel des Métis. Les Métis sont devenus minoritaires dans leur pays 
et ils ônt perdu de l'influence dans le gouvernement de la province. La 
chasse api bisons et le troc des fourrures devenayni moins lucratifs et les 
Mptis qui travaillaient sur les convois de charrettes ont perdu leurs 
-emplois à cause des bateaux à vapeur et les trains.
La distribution des terres causait des plaintes chez les Métis. Le 
recensement de 1870 a révélé 9840 personnes qui devaient recevoir des 
terrés mais on a distribué les terres seulement à 5088 personnes. On était 
obligé de redistribuer les terres. Souvent lés Métis partaient à la chasse, et 
au retour ils trouvaient des immigrants installés sur leurs terres,
Les Métis s inquiétaient de leur avenir, ils avaient toujours leur vision 
d'une Nouvelle Nation et ils sont allés s'installer le long de la rivière 
Saskatchewan à des placés telles que Duck Lake. Batoche. Lac Qu appelle, 
etc.
Quand Louis est -arrivé à Batoche. il a commencé à  organiser les trois 
groupes d Indiens, et de Métis. Il a écrit des pétitions et les a envoyées à 
Ottawa. Il a demandé quatre choses: que les titres de propriétés soien 
accordés à ceux qui étaient déjà installés sur les terres; que la 
Saskatchewan, 1 Assiniboia et l Àlberla deviennent provinces; qu'on adopte 
les lois encourageant les pomades indiens et métis à se faire fermiers; et 
>qu on traite mieu]^ les Indiens.
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/ Le clergé catholique s'est tourné contre Riel parce que celui-ci se
méfiait de ses croyances religieuses et il n acceptait pas 1 autorité que Riel
eierçaii sur les Métis.
#
Le gouvernement, canadien a répondu à la petition des Métis en 
disant qu'il allait réunir une commission pour etudier leurs plaintes, mais 
avant de réunir la commission, il fallait faire le recensement des Métis, 
Cependant dans la réponse, on n a pas précise une date du début des 
travauï. Les Métis s enrageaient, ils trouvaient que 4es problèmes
nécessitaient une solution immédiate.
Le 19 mars, 108!5. les Métis ont confirme le rôle de Riel. H a établi à 
nouveau un jgouvernement provisoire, Pierre Parenteau était president, 
Gabriel Dumont son adjutant chef
Les Indiens se sont réunis avec les Metis parce queux aussi 
souffraient des maladies, du manque de nourriture, de dettes, et aussi de 
rimpuissance des agents indiens locaux. Pour les tribus. Louis Riel était 
aussi porteparole, , \
D autre part le support pour Louis Riel s affaiblissait. Les cures ne
devaient jouer aucun rôle dans le nou^au  gouvernement, les Métis de
■
Manitoba ne venaient pas a 1 appui de leurs freres a Batoche. et les Metis 
' anglophones avaient peur d’une rebellion,
A Duck Lake, le 26 mars, lé maj^r Crozier, accompagne de 56 
membres de la Gendarmerie et 41 volontaires. a quitté le Fort Carlton pour 
arrêter Riel. Les Métis, soùs la direction de Gabriel Dumoni, les ont 
rencontrés dMS "une vallée. Quand deux représentants de chaque armée se 
sont rapproches pour discuter, leurs gestes étaient mal compris et la
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baiaille a commencé. B))e n'a duré que 40 minutes. Oozier, a ordonné la 
r-elraiie. Durmom voulait suivre 1 armée et les tuer, mais Riel l a empêché 
de le faire.
Pour Riel et son armée, la victoire était belle. Ils ont réussi à dompter 
l'armée. Ils ont fait appel à toutes les tribus à venir se réunir avec les 
Métis. Les cris ont .saccagé Battleford, Big Bear a attaqué Fort Pitl, à frog 
Lake les Indiens ont tué l'agent Thomas Quinn, un moniteur d agriculture et 
deui prêtres Fafard et Marchand, ,
Quand’ la nouvelle du massacre à Frc^ Lake s est répandue, le
-..V  .
gouvernément canadien a enfin décidé d agir. Il a adopté deux mesures: il 
a augmenté le montant d'allocation à Tâchât de la nourriture destiné aux 
tribus. Cette mesuré a garde la plupart des tribus neutres dans la 
rebellion. Le gouvernement â envoyé 8000 hommes sous la direction de 
général Middleton par le chèmin de fer. Trois détachements sont partis en 
route vers Battleford,'vers Big Bear et vers Batoche,
Au champ de bataille du Rousseau au Poisson. Gabriel Dumont a 
decide de faire une embuscade^ Riel ^ s t  retourné avec 50 hommes 
défendre Batoche, La bataille du Ruisseau au Poisson s'est terminée dans 
une impasse et ^cependant les Métis ont réussi à bloquer l'avance des 
Canadiens, qui étaient beaucoup plus nombreux. Dumont était un chef par 
excellence, les Métis possédaient une connaissance approfondie du terrain 
et ils avaient grande habileté oomme tireurs.
Riel, à Batoche, a envoyé dés messagers au chef Pound maker et Big 
Bear; ils demandaient des renforts. Cependant, ils sont arrives trop tard. 
Le 7 mai Middleton a lancé son attaque de la rivière Saskatchewan. Les
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Mèiis ont succombé aui pressions des, , troupes bien nourries et 
approvision^. Le combat a duré quatre jours. *
Riel, après s'être retiré dans les bois pour prier, s est livre a 
Middleton comme prisonnier. Il a dit qu'il voulait plaider la cause des 
Metis devant le peuple canadien.
Gabriel Dumoni s est échappé et il s est enfui vers les Etats
La Rébellion a fini seulement le 2 juillet quand Big Bear s est rendu.
Les Metis, après la rébellion, sont allés vers le nord de 1 Alberta; ils 
étaient sans chef.et ils ont perdu leur désir de vivre comme peuple distinct. 
La plupart déntre eus se sont assimiles a la population canadienne-
ï
française.,
0és Indiens se sont établis sur les reserves, le gouvernement 
canadien a puni les rebelles, ils ont perdu leurs rentes, leurs chevaux et 
leurs munitions. ’
Les colons étaient victorieux. Le chemin de fer élan complete, il n v
. À
avait p lus d insurrections, les  colon ies  p o u v a ien t  v iv r e  en  se.c‘uru e  Les 
n o u v e lle s  v a g u e s  d im m igran ts  sont v e n u e s  et les prairies se ,so n t  o u v er tes  
a I agriculture.
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Marquez vrai ou faux devant les phrases iguivantes.
a,  Le gouverne nient canadien a vitq répondu nui
demandes du gouvernement provisoire.
b. . , .... Le gouvernement provisoire de Riel reçoit 1 appui de toute 
la population.
c   Riel voulait améliorer le sort des Méliç et des Indiens.
 Le clergé catholique appuyait Riel.
e.   Le chemin de fer a permis l'envoi rapide de troupes
dans l'Ouest.
f   Les colons et les Métis anglophones ont refuse de se
révolter.
g ___:_Los maladies, un manque de nourriture, et 'J
ri m puissance des agents ont pousse les Indiens à se joindre à
Riel: .
h______ Gabriel Dumoni était un tacticien.
i .... Le succès de la bataille du Ruisseau aux Poissons a
aide la cause de Riel.
. X ,





La plupart des tribus sont restées neutres parce que le






Répondez aui questions suivantes;
y . .
1. Présentez la situalion.des Métis en ÎÇ8 5
2. Établissez les parallèles entre la situation de 1870 et celle de 1888.
V
3. Quelles sont les conscqupnces de la rébellion? ' -
'  . . .  158
LESSON PLAN
GOALS
^To study the trial of Louis Riel and the impact of Louis Riel on 
Canada, .
OBJECTIVES
1. To determine underlying factors which might have influenced 
the outcome of the trial.
2. To retry Louis Riel.
3. To discuss both English and French views of Louis Riel.
CONTENT
Documents: Le Procès de Louis Riel
Louis Riel victime ou rebelle?
Ac t i v i t i e s
1. Have a class debate in which the English ahd the French 
discuss their vision of Louis Riel.




2. Paragraph In which students outline their opinions of Louis 
Riel’s role in Canadian history.
RESOURCES
Coulter, John. The Trial d'Louis Riel. Oberon Press, 1968. 
Martel, Gilles. Le Gibet de Regina. Les Editions du Blé, Manitoba 
1985. .
Canada Sessional Papers, 1886, Vol. 19, No. 43c.
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Le 6 juillei 1885 Louis Riel était accuse de trahison. Son procès a 
''Commencé le 20 )uiUèt à Regina, Riel a plaidé non coupable et il s est 
opposé a son avocat qui voulait plaidoyer la folie. On a interdit a Riel de 
parler pendant son procès et aussi on n'avait pas le doit de discuter en cour 
"les griefs qui avaient provoque la Rébellion. Le cierge catholique soutenait 
que Riel souffrait de dérangements mentaux. A la fin de son procès, Louis 
a pris la parole, il a explique les troubles qui existaient chez les Metis, il a 
parlé des protestations faites auprès du gouvernement canadien, Riel 
n acceptait pas d'être acquitté sous prétexte de folié et il a declare qu il 
avait unè mission a remplir eadisant; ' -
>
Si vous plaidez ma déTense en disant que je suis pas 
responsable de mes actes, acquittez moi, car je me suis 
querellé avec un gouvernement.fou et irresponsable
f
Le jury qui a jugé ne comptait ni Metis ni Canadien Français Le lui y 
a declare Riel coupable mais il a recommande la clemence Le jurv a 
prononce une sentence de mon, Riel devait être pendu par le  cou'jusqu a la- 
mort, Louis Riel est monte sur 1 échafaud le 16 novembre. 1XK5
- f - - ' '  I  -
Les Anglais ont accepte le verdict de culpabilité Riel a pris deux lois ' 
les armes contre le gouvernement et même si les circonstances atténuantes , 
existaient, il était rebelle cl meurtrier de Thomas Scott Les Irancophones 
voyaient Riel comme un patriote qui protégeait les droits des Metis au 
Manitoba et en Saskatchewan, Le jury était compose d'anglophones qui le 
condamnait avant déntendre les circonstances , ■
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L'appel public a causé un sursis d'un mois. En octobre Riel a reçu un 
second sursis jusqu'au 10 novembre. Au Québec dix mille personnes se 
mni assemblées pour réclamer la. grâce du condamné, Cependant les 
anglophones voulait la pendaison de Louis Riel et ils ont prévenu Sir John 
A. Macdonald d'un risque de perdre des voix si on p acceptait pas le 
verdict.
Macdonald a établi une commission médicale qui devait se prtmoncer 
sur l'état mental de Louis. Les Docteur s. Lavell, Valade et ju tes faisaient 
partie de la commission.
Le Docteur Jutes a déclaré que Riel était responsable de ses actes, le 
docteur Lavell était d accofd mais le docteur Valade expliquait que Riel 
était incapable de faire la distinction entre le bien e t le mal sur les sujets 
de-religion et de politique.d
Macdonald a déclaré II sera pehdu même si chaque chien do Québec 
jappe én sa faveur. Les ministres français ont accepté la décision du 
cabinet. Ni Langevin ni Chapléau ne voulaient sacrifier le Canada Français 
pour un criminel et peut-être ils avaient peur de provoquer une rébellion 
comme Papineau l'avait fait en 1837.
Des suppliques venaient à Ottawa de tous les coins du monde pour 
commuer la peine du condamné. Cependant l'mrdre exécution fut prodigué 
pour le i 6 novembre.
V .





1. Selon vous, esi-ce quefle procès de Louis Riel était juste?
2. Est-ce que Louis avait le droit de recourir à la violence pour 
résister au gouvernement canadien?
3. Louis Riel étml citoyen américain. Est-ce qu'on avait le droit de 
lui faire subir un procès?
4? Pourquoi, selpn vous, est œ  que Macdonald n a pas commué la 
sentence?
3. Renseignez-vous sur la possibilité que Louis avait de s échapper 
de prison. ,
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Le P r o r t i .<l€ L piiig .S icl
But - Porter un jugement sur le rôle joué par Riel dans les Rébellions, 
Marche à suivre - Demander aux élèves de choisir le rôle qui leur convient 
le mieux. Les rôles sont les suivants;
juge
juge associé 
2 avocats de la défense 
2 avocats de la couronne
l accusé Louis Riel
■ - - /  ' ■ . . 
les témoins de la couronne - Middleton, Crozier, Père André, MacDonnell.
les témoins de la défense - Dumont, Nault, Lepine, Faiseur d "Enclos
(Poundmaltef)
le jury - ô personnes ^
Disposer la classe de la façon suivante: ' ■
a gauche - avocats de la défense
adroite - avocats de la couronne
accusé à gauche des avocats de la défense
juge face au jury
jury - face au juge
1 5 4 -
1. Les avocats de la couronne eiposenl la preuve de la culpabilité de 
Louis Rièl (5-7 min ).
2. Les avocats de la couronne exposent la preuve de l innocence de 
Louis Riel (5-7 min.).
3. Les avocats de la couronne invitent les témoins de la couronne à 
#èsen le r leurs témoignages.
4. Les avocats de la défense questionnent les témoins de la dèfent»
5. Les avocats de la couronne invitent les témoins de la défense à 
presenter leurs témoignages.
6. Les avocats de la couronne questionnent
7. L accUsé a le droit de parole.
8. Il est questionné par les avocats dé la couronne.
9. Un avocat de chaque côté résume sà preuve.
10. Le jury se retire  pour se prononcer vote secret).
11. Le chef du jury annonce lé vote et les recommandations.
1Z. Le juge prononce la sentence.
*
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Aux aVQ<ai3 de la défense
accusé dé trahison, Riel a mené une rébellion armée contre le
gouvernement canadien.
accusé du meurtre de Thomas Scott.
Les points saillanls:
homme éduqué, intelligent, désire améliorer le son de son 
peuple.
élu par procès démocratique,
il se considère comme sujet loyal de la Reine iTaffaîre des 
Fenians),
c'est un homme pacifique (son aide à Se m pie sur le champs de 
Bataille).,
le gouvernement canadien n a pas consulté la population sur place, 
le préjugé éi le racisme qui existaient dans la colonie (choix de 
travailleur pour le-chemin de fer, Thomas Scott,.Andrew Thom),
- . les demandes des Métis sont raisonnables,
Ottawa n'a pas accédé aux demandes faites de façon légale, 
possibilité de folie - visions religieuses, ' 
a été élu député,
désire protéger les droits de son peuple.
1 6 5
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m êm es accusations.
Points saillants:
il forme un gouvernement provisoire, un comité des Metis - actes 
de rèbeüioni
il a empêché les arpenteurs de faire le travail à la ferme d'André
Nault, ■
il a bloqué le passage du Gouverneur,
il a pris le Fort Carry. - ,
il a enleve 3 colons (devant le Fort avant la Bataille avec
Semple),
il a emprisonné des Canadiens iThimàs Scott et les autres), 
il a execute Thomas Scott,
il a mené deux rébellions armees contre, le gouvernement 
canadien.
il a incite les amérindiens a la révolté.
- on n a pas accepté son admission en chambre, 
il a nié le désir de Téghse catholique.
il a incité lés Métis à tuer des soldats et policiers. " 
il n a pas f  ecu 1 appui de toute la population,
- il a pris de I argent de la Compagnie dé la. Baie d Hudson.
il nési p^s fou. il comprenait la difference entre lé bien et le mal. 
quand il était exilé il est retourne au Canada illégalement.
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Louis Kici Victime ou Rebelle
Louis Riel s'est dévoué à la cause des Métis et en même temps il 
protégeait les droits de la langue française et la religion catholique 
Certains historiens disent que Les Rébellions dg 1870 et 1885 sont la suite 
du conflit entre les Français et les Anglais.
D autres historiens voient le conflit comme la lutte finale entre une 
civilisation nomade et primitive. Les Métis, et une civilisation industrielle 
et progressive. Louis Riel était le porte-parole d'une race inarticulée qui 
cherchait seulement la survie selon les anciennes moeurs et les anciennes
coutumes. ’ .
. ■ ■ . ,
Certaines personnes suggèrent que le conflit se centre autour du désir 
des hommes blancs, de vaincre les autochtones. Les blancs voulaient 
posséder les terres riches et fertiles de J ouest canadien. Pour arriver a ce 
but il fallait déplacer les indigènes.
Louis Riel lui même a blâme le gouvernement canadien. Il a dit que 
le gouvernement n a pas consulté les habitants de la Terre de Rupert à 
propos; de leur avenir, et que les employés de la Compagnie de 1% Baie
d Hudson ont agi illégalement et qu ils ont provoqué des événements.
. «
On ne peut jamais deienniner la cause exacte, cependant il faut dire
que Louis Riel, par les Rébellions, à sauvegardé les droits linguistiques et
culturelles des. Metis et des Canadiens Français dans la province de
Manitoba.
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Riel a aoceniuè la division entre les anglophones et les francophones 
au Canada. Les conflits de langue et de religion existent encore aujourd hui. 
Les francophones qui étaient membres au cabinet fédéral ont été accusés 






I, Qui sont les Métis?
2 Nommez trois causes du fflécontemeni des Métis,
3. Expliquez Je rôle des hommes suivants; Andrew Them, Miles
\ '
MacDonnell, Cuthbert Grant, Guillaume Sayer, Louis Riel père.
Donald Smith. André Nault.
4 Pourquoi a-t-on formé un gouvernement provisoire?
5 Qui est Louis Riel?
6. Est-ce que Thomas Scott méritait son stM*t?
7, Mettez en ordre chronologique: -
 la Grenouillère ■
  nomination de Cuthbert Grant au conseil
 le prise du Fort Garry par les Métis
  i arrivée des arpenteurs '
  I execution de Thomas Scott
____la formation du gouvernement provisoire - .
; nomination de W. McDougall au poste de gouverneur du Manitoba
: e  ' *
_4— Tachai des territoires de la Compagnie de la Baie d Hudson par ^
. 1 ■ ■ . - ' ■ 
le gouvernement canadien
- _T eiil de Louis Riel ' '
   . la création de la orovince du Manitoba, t
8. Est-ce que les Métis avaient raison de s inquiéter de leur survie 
sous Tàuiorite.du gouvernement canadien?
































rights 0  
in search of 
an agreement 
roughnecks 
plague, pest, scourge 
distrust, mistrust 
Messiah 
a firing squad 
complaints 





righting, rectification (of 
wrongs)
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'  les régiemenis rüles
y  s%esse wWon%
la trahison treason
les ttr ts  ' . wrongé
H ■
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Gloüsaire ? Verbes 






convaincre to convince .
courioiser • to court
diminuer to reduce
dresser une barrière to erect a barrier
dresser une
embuscade to set an ambush
durer to last
enlever. ' . to kidnap




léguer to bequeath ^
lutter to fight »
mettre en vigueur to enforce
mettre le feu à to set fire
ordonner to order, command
.
prendre to take















to be conscious erf, aware 
to jeer, make fun of 
to draw up, to draft 
to break
to become angry 
to worry
to come to the aid. to support
o-
V
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Chapter V
The curriculum modules on Port Royal and Louis Riel are destined - 
to be used in the schools of Halifai District School Board. Certain schools 
fyhich have previously shown an interest in the modules will be able to 
pilot the modules in latç A u tA n . The modules can be adapted a<xording 
to the timetables presently i n ^ e  schools. The modules are geared for 
student participation and interaction. The emphasis is on dramatic arts 
and the re-creations of L’Ordre du Bon Temps and a Modi Trial.
The teachers will be presented with a complete package dT goals, 
documents, activities, and suggestions for evaluation. All material needed 
will be supplied. If a teacher wishes to supplement in any way resources 
will be available.
The integration of subject matter with French is the culmination of 
research findings in second language acquisition over the last ten years, 
^i^wever, still more research needs to be done in the secondary 
classroom ' ■ , ' • '
In order to evaluate the curriculum modules a qualitative 
j ethnographic) and quantitative component will be developed. Two 
classes of grade 7 students in a large secondary school will be selected 
 ̂ with one group chosen as the experimental group and the other as 
control. Early observations will be carried out to determine the 
underlying structure of each group, and manifest structures will be 
determined at the outset. During the experiment, pré and post testing trfA
t
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each group will lake place. At the end manifest structures will again be 
deter ihined and schedules trf routines will-be developed. It is anticipated 
that quantitative findings will be explained by the eihnc^raphic 
{^ser.vaiions carried out
' These two modules are only the beginning of a series of modules 
which can be developed. Controversial subjects such as Conscription, The 
Expulsion of the. Acadlans, and the Manitoba School Questions are others 
which have marked our Canadian history and our Canadian consciousness 
and which need to be considered.
Modules such as the ones found in this paper are, designed not only 
to help students assimilate new infwmation but to question and reflect 
on this information and eventually to integrate it into their view of 
Canadian history. ,
If our goal in education is to develop in a child the abiUty to 
reason, to synthesize and to discern, and a particular goal, of French 
language education is to provide a milieu for realistic, language 
communicative situations then these modules can serve to meet tl^ese 
goals.
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